Vincentiana
Volume 33
Number 3 Vol. 33, No. 3

Article 1

1989

Vincentiana Vol. 33, No. 3 [Full Issue]

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana
Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History
of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and
Philosophy of Religion Commons

Recommended Citation
(1989) "Vincentiana Vol. 33, No. 3 [Full Issue]," Vincentiana: Vol. 33 : No. 3 , Article 1.
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol33/iss3/1

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via
Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more
information, please contact digitalservices@depaul.edu.

Via Sapientiae:
The Institutional Repository at DePaul University
Vincentiana (English)

Vincentiana

6-22-1989

Volume 33, no. 3: May-June 1989
Congregation of the Mission

Recommended Citation
Congregation of the Mission. Vincentiana, 33, no. 3 (May-June 1989)

This Journal Issue is brought to you for free and open access by the Vincentiana at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana
(English) by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact mbernal2@depaul.edu.

C O NGREGATIO M IS S I ONIS

VINCENTIANA
D
1989

VSI.PER.
255.77005
V775
CURIA GENERALITIA

v.33

Via di Bravetta, 159

no.3

00164 ROMA

1989

SUMMARIUM
ACTA SANCTAE SEDIS
- Nominatio Prefect . Apost . ..........................

261

CURIA GENERALITIA
Litterae Sup. Gen. "aux Communautes CM" (8.5.1989) .. 261
Regimen C.M.: Nominationes, Confirmationes et Prescriptiones (Mai.-Jun., 1989) .............................. 263
Necrologium (Mai.-Jun. 1989) ........................ 264
VITA CONGREGATIONIS
I - Curia Gener .: Nouvel Assistant General ........... 265
2 - Eastern Prov . (Orientals):
a) Homily Sup. Gen., Niagara University (8.6.1989) .. 266
b) Address to the Niagara Convocation (8.6.1989) - Richard McCullen C.M.
268
3 - Toulouse : Elevations sur la signification spirituelle del
I'Asssemblee Provinciale - Pierre-Aymard Soustrougne C.M. ..................................... 276
4-Rio: Pastoral Vocacional - -Inform. Sdo Vicente- ..
280
5 - Eastern Prov . (Orientale): Italian Yank in Ireland (Bud282
get Science Teaching) -Carmen Ciardullo C.M. .....
MISCELLANEA
- Italia (Convegno a Loreto): La parola del Padre Generale
285
ai Giovani d'Oggi (24.4.1989) ........................
- Espana:
- Juventudes Marianas Vicencianas en Espana (J.M.V.),
Historia y esperanza - Jesus Maria Lusarreta C.M.
289
- J.M.V., Envio misionero a Honduras, 1989, - Miguel
Garcia C.M .......................................
299
Quante Aureole in lista d'attesa; la Tecnologia si allea ai
Santi - Orazio Petrosillo ..........................
301
Le Pere de pauvres et la Peintre des humbles; St. Vincent
et Georges de La Tour - Andre SVlvestre C.M......... 306
Etnologia e Pastorale in Indonesia - John Tondowidjojo
C.M. .............................................

309

SPIRITUALITE
- A propos du service de pauvres - Bernard Kock C.M. . 319
STATISTICAE C.M.
- Evolution numerique - Jose-Oriol Baylach C.M.
- Liste numerique• 1625-1989, des membres de la C.M. 326
- Diagramme des reports numeriques par decennies 328
IN MEMORIAM
- P. Charles Gielen - Varia: B.L.F., Jacques van den Heuvel
C.M., Mme. Claire Delva, Richard McC:ullen, Conseil d'administrations, etc. du Centre Social -Tole-Service- . . . .
330
- Fr. Edward T. Whooley - 'Newsletter- Midwest Prov. .
338
- P. Robert Joie - Rene Dulucq C.M . ..................
339
- Fr. Joseph Breen - Gerard M. Mahoney C'.M. .........
342
- P. Sjeng Lemmen - Pedro van Erk C.M . .............
344
- Fr. Edward F. Riley - -Newsletter ,Midwest Prov. .....
346
- Fr. Nicolas van Kleef - Varia: Gerard M. Mahoney C..M.,
Conferencia Episcopal de Panama, Consejo de Presbiterio
de David (Panamd), President of the United States Catholic
Conference, Victor Groetelaars C. M., Vicepresidenta Internacional de A.I.C., responsable de America Latina ..... 347

- 261 -

VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM

Apud Curiam Generalitiam Via di Bravetta, 159 - 00164 ROMA
ANNO XXXIII (1989); N° 164 Fasciculus 3, Mai.-Jun.

ACTA SANCTAE SEDIS

11 Santo Padre ha nominato Prefetto Apostolico della Prefettura Apostolica di Tierradentro (Colombia) it Reverendo Padre Jorge Garcia Isaza, della Congregazione della Missione, Rettore del
Seminario Minore indigeno "Paez" di Tierradentro.
OR.. 6.5.1989

CURIA GENERALITIA

LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS

Aux Comtnunautes de la Congregation

Rome, 8 Mai 1989

Bieu chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais!
Dans quelques six semaines, les Visiteurs de notrc Congregation vont se reunir a Rio de Janeiro, du 3 au 17 juillet. Deux sujcts
principaux seront etudies et discutes.
D'abord sera evalue 1'impact des Lignes d'Action de I'Assemblee Generale de 1986.

- 262 Ensuite MM. les Visiteurs vont etudier et discuter moyens et
methodes pouvant les alder a animer leurs Provinces . A la fin des
deux scmaines d'etude et de discussion , des principes generaux
seront enonces: a une date ulterieure , its serviront au Conseil General a publier un document.
En ce temps d'allees et venues , de seminaires et de sessions,
it est facile de prendre la transpiration de nos activites pour ('inspiration du Saint -Esprit. Pour assurer a notre travail a Rio d'etre
inspire par ('Esprit de Dieu, nous avons besoin de la priere, comme
l'assure Saint Vincent : "Si noes reussissons duns nos emplois, c'est
grace a l'oraison " (Coste Xl, 407). Je vous demande donc l'aumone
do votre priere , au cours des semaines a venir. II me plairait que
chaque Communaute de la Congregation manifesto , par un acte special, sa priere pour qu ' a la Renc ontre de Rio, MM. les Visiteurs
soient fortifies dans leur vocation d'animatcurs de leurs Provinces, dans la fidelite a la ligne des Constitutions et Statuts.
Une Recontre comme celle de Rio doit rendre chacun de nous
plus conscient de ('extension universelle de la Congregation et elargir en consequence nos horizons . Scion Saint Vincent: "Qu'heureux,
o qu'teureuse est la condition d'un missionnaire qui n'a point
d'autres bornes de ses missions et de ses travaux pour Jesus-Christ
que route la terre habitable . Pourquoi done pious restrefndre a un
point et nous prescrire des limites puisque Dieu nous a donne une
telle etendue pour exercer noire zele ?" ( Dodin, 992).
Permettez -moi de laisser cette lettre vous annoncer que, lors
d'un Conseil de la semaine derniere, j'ai decide de prier M. Leon
LAUWERIER de remplacer le Pere Jean-Francois GAZIELLO
comme Assistant General . Le Pere Lauwerier a bien voulu accepter.
Le Pere Leon LAUWERIER est ne en 1926 , au diocese de Lille.
En 1943 it est entre dans la Congregation . Huit ans apres, it a ete
ordonne pretre , a Dax . Puis it a continue ses etudes it Rome, avant
d'enseigner la theologic dogmatique aux seminaristes diocesains,
a Evreux, puis it nos propres etudiants , a Paris et a Poitiers. Avant
et apres son mandat de Visiteur de Paris ( 1977-1983) it s'est devoue
dans le ministers pastoral de style vincentien . Depuis 1983, it est
Superieur et cure a Amiens. Nous sommes heurcux d'accueillir le
Pere Lauwerier a la curie, ici a Rome.
Avec les collaborateurs de la curie, je prie Dieu de benir vos
apostolats et demeure dans l'amour de Notre-Seigneur votre devoue
confrere.
Richard McCULLEN, i.s. C.M.
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES , CONFIRMATIONES
et PRESCRIPTIONES
Mai. - Jun., 1989
DIES-NOME\

OFFICIUM

DOMUS

PROVINCIA

5 Mai.
Visitator 1/6

Neapolitana

Orientis
Parisiensis

DANJOU Y.
DIEZ Varona G.
GUILLEN Gurii P.
CALIX O.

Visitator 1/6
DFC/Lille 116
DFC/Levant 1/6
Superior 2/3
Superior 1,13
Cons Prov. 113

McCARTHY R.
KAKANATT J.

Superior 1/3
Superior 1/3

RODRIGUEZ V.

Visitator 11'3

Chiliensis

ARELLANO H.J.
NICOLAI L.

DFC/Pamplona 1/6
Superior 3/3
Bologna 2°

Caesaraugustana

SIVERI R.
MISCIA G.
PETRINI F.
UNGARINI G.

Superior 3/3
Superior 2/3
Superior 213

O'HERN 'I h.
LUEHRS Th.
FANULI A.

Superior 213
Superior 1/3
DFC/Napoli 1/6

Springfield 17°
Denver 6°

S.A.F. Occ. Cent.
S.A.F. Occ. Cent.
Neapolitana

MAS N.

Superior 1/3

Palma de Mallorca 6°

Barcinonensis

DE BORTOLI J.
BELLONI W.

Superior Ii3
Superior 2/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1 /3
Superior 113
Superior 1/3
Superior 113
Superior 113

Sao Paulo
Irati 11°

Fluminensis
Fluminensis
Fluminensis
Hiberniae
Hiberniac
Hiberniae
Hiberniae

VITELLO A.
8 Mai.
ATALLAH M.
SIMON A.

VALE F. de Assis
CAHAI.AN J.
DIALA R.
DOYLE B.
McMAHON 11.
MOORE B.
MURPHY F.

Superior 1/3

Nueva Cajamarca 10°
Lima 7°

Parisiensis
Peruviana
Peruviana
America Cent.

San Antonio 8°
Raygada 13°

S.A.F. Merid.
Indiac

Rota 9°
Firenze 30
Macerata 5°
Siena 110

Cara4a 9°
Enugu 23°
Oraifite 21*
Dublin 8°
Sheffield 16°
lkot Ekpene 20°
Dublin n.d.

Romana
Romana
Romana
Romana
Romana

Hiberniae
Iiberniae

- 264 CAROLINO D.
PURA R.
MENICHELLI G.
COLETTA F.
ACCIARI T.
ATALLAH M.
FARAH P.

Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 3/3
Superior 1/3
Superior 113
Superior 1/3
Superior 1/3

SFEIR J.
NAKAD A.
IBRAIIIM J.
ABDELMALEK E.
REVILLA M.

Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Assist. Prov.

MOLERES F.
PRIETO C.
BELMONTE L.

Cons. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.

Muntinglupa 8°
Calumpang 5°
Roma I '
Grossetto 4°
Roma 10 0
Bevrouth I'
Dar-es-Sawan 3°
:Lied jalaya 5°
Antoura 2°
Damas 8°
Alexandrie 6°

Philippinarurn
Philippinarum
Romana
Romana
Romana
Orientis
Orientis
Orientis
Orientis
Orientis
Orientis
Venezuelana
Venezuelana
Venezuelana
Venezuelana

NECROLOGIUM
Mai. - Jun., 1989
No NOMEN

CONDICIO

DIES 013. DOMES

32
33
34
35
36

VAN KLEEF Nicolas
DUGGAN Robert
KUNZ Francis J.
HINTON Francis
MURILLO Raimundo

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

7. 5.89
27. 4.89
8. 6.89
16. 6.89
29. 5.89

Concepcion 20°
Rostrevor 7°
Perryville /0°
Philadelphia /'
San Fernando
14°

37

LYNE Francis

38
39
40
41

PUNCHER Edward
CHEKAIBAN Selim
BOYER Johannv
SHELL James C.

Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

18. 6.89
10. 6.89
20. 6.89
28. 6.89
29. 6.89

Dublin 7°
Perryville 10°
Bevrouth 1*
Da c 3
01,1,iirr

AET.
52
78
79
88
81
51
83
81
75
81

VOC.
32
61
57
62
64
32
54
61
51
60
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VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalitia : Nouve! Assistant General

Dans sa circulaire du 8 mai, le P. General a communique la
nomination du nouvel Assistant General, M. Leon Lauwerier, de la
Province de Paris. Il est arrive a la Curie le 12 juin pour assumer
sa fonction.
M. Leon Lauwerier est ne a
Rubrock, diocese de Lille, dans le nord
de la France, le 27 avril 1926. 11 a ete
admis au Seminaire Interne, a Dax, le
23 septembre 1943. A Dax it a emis les
voeux le 27 septembre 1948 et it y a recu
]'ordination sacerdotale le 24 mars
1951.
Envoys a Rome, suit les tours a
1'Angelicum. Muni d une Licence en
Theologie, it est place au Grand Seminaire d'Evreux oir it cnscigne dogme et
patrologie jusqu'a 1959, quand it est
transfers a notre scolasticat de Paris, a
la Maison -Mere; it y poursuit I'enseignement du dogme.
En 1968, it s'occupe d'un ((secretariat de la Pastorale»; travaille
en paroisse a Ailly-sur-Nove. En 1969, devient Consulteur Provincial et, en 1970, est directeur des Etudiants a Poitiers. Apres fcrmeture de Poitiers, M. Lauwerier, devient superieur a LamotteBeuron; une experience interprovinciale de pastorale rurale. 11 doit
y avoir fait fort bien, car 1'eveque de Blois, a une reunion du clerge,
a du remettre en poche le decret de nomination comme Vicaire Episcopal, car M. Lauwerier a, deja une patente: it avait ete nomme Visiteur de la Province de Paris le 25 avril 1977. Apres six ans de ce
mandat it devient superieur de la maison d'Amiens, le 18 septembre 1983. C'est ace poste d'Amiens qui lui est parvenue la nomination pour Rome.
A l'age de 63 ans, M. Leon Lauwerier prend la succession du
P. Jean-Francois Gaziello. Celui-ci, comme ion sail, avait du demissionner, malade, et avait quitte la Curie le 6 fevrier.
Que Dieu et St. Vincent soutiennent le nouvel Assistant General!.

- 266 USA - Eastern (Orientale) Prov.
Niagara University; Homily; 8 June 1989
Gospel: Mark 12:28-34
My dear Confreres,
I was at my desk preparing this homily one evening last week
when Father Baylach, Editor of Vincentiana, came to my room with
a large sheet of statistics of the Congregation. He devotes many
weeks each year to compiling a list of statistics on the basis of the
returns we receive from the Visitors. Father Bavlach picked out
two or three points in the statistics which he thought would be of
particular interest and significance to me. Firstly, only a little over
5% of the total number of Confreres of the Congregation are engaged in the apostolate of popular missions. Secondly, 12% of our
personnel are engaged in the formation of future priests in our own
seminaries and in diocesan seminaries. Thirdly, close on 10% are
engaged, you may say, in the apostolate of suffering, that is, those
who are sick, aged and infirm. Fourthly, the highest percentage of
Confreres, almost 28%, are engaged in parochial ministry.
When Father Baylach made his observations, I was, as I have
said, poring over the text of today's Gospel and particularly over
the question which the Scribe had put to Our Lord: ((Which is the
first of all the Commandments? ''This is the first', replied Our Lord...
'You should love the Lord, your God, with all your heart, with all
your sould, with all your mind and with all your strength')). (Mk
12:30). When Father Baylach left my room, I continued to reflect
on the Gospel, but I was distracted by statistics. Each Confrere accepts the two great Commandments of the law. Each Confrere tries
to live by them to a greater or lesser degree of perfection. Then
the question came to my mind: Would any change be effected in
the statistics of the Congregation if for one day or three days each
Confrere tried to maximize by one degree his living of the two great
Commandments of the law? You will remember the scene, an imaginary one but very much in character, in the film, Monsieur Vincent, when Queen Anne of Austria, is talking to our Founder towards
the end of his life. She is listing some of his great achievements.
He listens pensively and then mutters: «I have done nothing-. She
continues to catalogue the works he has initiated and again Saint
Vincent mutters: «I have done nothing-. The Queen becomes a little impatient with him and says: <Monsieur Vincent, if you say you
have done nothing, what must we do if we are to save our souls? )>
Monsieur Vincent slowly raises his head and with his piercing black
eyes looks at the Queen and utters the one word: «Davantage More> . Could this Province, I ask, do more about loving God? Could
it love God with more of its strength, with more of its mind, and
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the statistics? I do not pretend to answer the question with any precision, but 1 think there would be some movement in those colums.
They say that a pebble thrown into the sea raises the level of the
oceans around the world. What would happen to the Congregation,
to this Province of Philadelphia, if over the next few days each of
us came out of ourselves just one degree more to meet the God of
love Who created us and Who gave Himself up to death on the cross
because He loves each one of us?
What of Saint Vincent and the two great Commandments of
the law? The spiritual genius of Saint Vincent, as with sos many
others among the Saints, lies in the success he had in marrying so
happily in the texture of this life the two great Commandments of
the law. I like very much the observation of the French historian,
Bremond, in his work on the history of religious sentiment in France
of the 16th century:
nIt is not his love of mankind which led him to sanctity, but it is rather that
sanctity made him truly and efficaciously charitable. It is not the poor who
gave him to God, but God Who gave him to the poor-.

(H. Bremond, Histoire du sentiment religieux de France, III, p.
219).
The dynamism, the energy, the love which Saint Vincent
manifested to the poor did not come from any doctrinaire views
on politics or sociology. The source of his energy and the clarity
of his spiritual vision came from his contemplation of the words
and actions of Jesus Christ in the pages of the Gospel, - and from
his daily contact with Jesus Christ in the quietness of prayer. He
became convinced that once men and women are made new through
their personal dedication to Jesus Christ, a new world will follow.
I would like to think that your Convocation and Assembly will
have as one of its principal consequences a check on the balancing
or realignment of the two great Commandments of the law in the
lives of the Confreres. The idea is that we would be men of God,
men with experimental knowledge of God and of Him Whom He
has sent, yet not so heavenly minded as to be of no earthly use. The
whole idea is lucidly presented by Saint Vincent in a letter which
he wrote to one of his priests. He appeals to him to exercise
' The two great virtues of Jesus Christ, that is, religion towards the Father
and charity towards men. So then, Father, is there any other task in the world
more necessary or more desirable than yours...? Humble yourself unceasingly and have full confidence in Our Lord so that He will unite you with
Himself. (Coste VI, pp. 393-394).
Through the intercession of Marv Immaculate and of Saint Vincent may that grace be given to each of us for the glory of God and
the salvation of humanity. Amen.
Richard McCULI.EN

- 268 Address to the Niagara Convocation CM, 8 June 1989

On a promontory of land that juts out into the Atlantic on the
coast of Nova Scotia there lives a family whose name is Patterson.
The family has lived there now for a few generations and over the
decades it has engaged in fishing and also a little farming. The
present head of the household is Simon. Simon's two elder sons
engage with him in carrying on fishing in the ocean and tilling the
small portion of land that they possess. Simon has often recounted to his sons how his grandfather used to point out large stretches
of water which he remembered as fields belonging to the ancestral farm. Simon's grandfather resented the incursion of the ocean,
but was powerless to prevent the force of the Atlantic swell from
eroding the coast and depriving him of some precious land. As time
passed, however, the old man came to accept the inevitability of
the fact and indeed began to see that what was once fertile land
had become a breeding ground for fish.
It has been Simon's custom to go fishing when the tide is coming in. It is safer that way. Frequently as he moves out against the
force of the incoming swell of the Atlantic, he is watched lovingly
and little anxiously by his wife, Miriam, and the younger members
of the large family. Miriam has grown more anxious of late about
her husband's labors on the sea, for new currents are being, felt
in the water. She has noticed on a few occasions her husband's boat
being swept quite suddenly and unpredictably out beyond the normal limits of his off-shore fishing. Miriam has feared for her husband's safetry on such occasions. But Simon makes light of her
fears. He maintains that it is a thrilling experience to be caught
in one of these currents. < ,One has a sense of adventure>>, he remarks,
when this happens. The direction may not always he clear, but often
the current carries my boat where fish are to be found-.
In the quiet of evening Miriam has often gently tried to persuade her husband to remain closer to the shore when he goes fishing. <Can you not be content-, she asks, «to follow the tides and
not these new currents?- «But the tides are eroding more of our
land>>, is Simon's reply, "and so I must make a compensating claim
upon the sea>>. < (That may be so>>, Miriam is wont to remark, <but,
if not for my sake, then for the childrens sake will you cease to risk
your life by following every new current that you discover in the
ocean>>. Simon persists, (( The ocean is like God, vast and deep, and
must be explored for its riches-. « Yes>>, agrees Miriam, «but God
is infinite and you are finite and, when the finite imprudently
challenges the infinite, the finite must lose. So can you not be con-
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what the ocean has taken from you by erosion?)) Simon concedes
the validity of his wife's viewpoint. He has himself secretly become
apprehensive about the force of some of the currents and a little
less sure of his ability to handle his boat. So he agrees to study the
phenomenon of the currents, to exercise more caution about venturing into them, while, of course, remaining adamant in his decision not to give up fishing. <<The salt», he remarks, -has been too
long in my veins».

Now all that I have recounted is, as some of you may have already guessed, a parable. It is a parable on your Province. In some
ways it would be good if I stopped speaking now to allow you to
reflect upon and draw out the truths that lie hidden in the parable.
It would seem that Our Lord did not explain His parables to the
people. It was only on occasion that He explained them to His
closest disciples. Rather than explain in the parable to you, allow
me to take a few elements and reflect upon them for the purpose
of seeing more clearly where you are and the direction in which
the Spirit of God may be calling you. For this convocation and the
Provincial Assembly that follows it can have only one purpose, that of finding out from what point the wind of the Spirit of God
is blowing as He charts the course for the Province in the years
that lie immediately ahead.
From the wind of the Holy Spirit let me turn to the ocean of
the parable. Father de Mello, the Indian Jesuit, recounts in his book,
,<The Song of the Bird.:
'Excuse me, said one ocean fish to another,
'You are older and more experienced than I, and will probably be able
to help me. Tell me: where can I find this thing they call the Ocean? I've
been searching for it everywhere but to no avail'.
'The Ocean, said the older fish, 'is what you are swimming in now'.
'Oh this? But this is only water. What I'm searching for is the Ocean', said
the young fish, feeling quite disappointed as he swam away to search
elsewhere.

Now we are a little like that young fish. We are moving around
a great deal. We are doing so in the name of God Who has called
us into the Congregation as priests or brothers. But how much do
we know of that God in whose name we profess all the time to speak
and act? I am thinking of that deep personal knowledge that we
gain from prayer. In the last analysis the people we serve are seeking from us an introduction, or deep familiarity with Jesus Christ.
Like the Greeks who came to Jerusalem and went to Philip on Palm
Sunday with their request: <'Sir, we wish to see Jesus>>. (Jn 12:21).
All of the people for whom we work today, have that great unspoken
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the mystery of Christ and His Church , if we ourselves are, to express it quite simply , ' men of god', men who have first hand
knowledge of God through prayer , men who know their God more
than by hearsay. I have been much impressed by a few sentences
of Cardinal Bernardin which he addressed to his priests some seven
years ago:
-people are not looking for religious leaders who can solve all their
problems or answer all their questions . Often they know the answers already
or they know their problem has no immediate solution . More than anything
else people look to us who minister to them for our presence as loving, caring and forgiving people . They want our help in their of fotrs to handle pain
and frustration. They look to us for understanding; they seek a sensitive and
consoling response to their hurt feelings ; they need the spiritual comfort we
can bring through our ministry of word and sacrament. They want someone who will pray with them, whose presence will remind them that no matter what their difficulties might he, God really loves them and cares for them.
They want assurance that God will never abandon them . This is the preferred
style of spiritual leadership in our day-. (Origins 1982, Vol . XI pp . 65 ff.).
The preferred style of spiritual leaders of which the Cardinal
speaks, can only be made authentic through the experience of personnal prayer. That ideal is proposed in a very succinct way in our
own Constitutions when it is stated that we are to be (<Contemplalives in action and apostles in prayer)) (C. 42).
Let me return to the parable. Simon's coastline is being eroded. It is a slow process, painful and perplexing to Simon as it was
to his father and grandfather before him. How often has it not been
said in the past 30 years that we are living in a world of change,
change that has over the past three decades been greatly accelerated. Is there a priest or brother in this Province who is not conscious of it? Indeed I might say that change is being felt more keenly
by priest than by brother. The vocation of a brother in our Congregation is to be a layman, dedicated or consecrated to God through
vows taken in our Community. The role of the layman in the universal Church has been evolving and in a number of our Provinces over
the past few years there has been a renewed interest in the particular vocation of a brother as a layman in the Congregation.

The role of the priest in the Church of Today has been, as we
are all aware, the subject of much study and discussion. Not with
standing the statement in a document of the second Vatican Council that the desired renewal of the whole Church depends in great
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Tot. Introd.,), priests have witnessed, and indeed lived through, in
these decades a certain erosion of their role as priests. Perhaps it
is not quite accurate to describe the change that has taken place
in the role of the priest since Vatican II, as an erosion. It may appear that way to many priests, particularly to those of us ordained
before, or during, the early 60s. The truth is that we priests have
been called to develop a more collaborative style of ministry with
bishops, with fellow priests, with religious and with laity. From
our perspective it may seem to be an erosion, when we are called
to yield up to laity posts and functions which have hitherto been
the preserve of priests. The erosion of Simon's coastline provided
and is providing new grounds for fishing. It has taken a generation
or two for that to take place and Simon's grandfather could see
it only in terms of financial loss. Simon himself can see it now in
terms of gain. What the land has lost, the sea has gained. There
is a harvest to be gathered from the sea, as there is from the land.
The painful transition through which we are living at the present
time, is an era when almost necessarily we priests must see change
more in terms of loss and not of gain . A generation or two may yet
have to pass before it can be seen that a new harvest is ripening,
as different in riches as is the harvest of the sea from that of the
land. As priests, then, we must not lose our nerve. Rather must we
by grace and prayer come to share that convinction of Saint Vincent , so magnificently expressed in the secon chapter of our Common Rules:
a Therefore he shall not be solicitous about the good things of this world,
but shall cast his care upon the Lord, holdin it as certain that so long as
he is rooted in this Charity, and grounded in this Hope, he shall abide at.
ways under the protection of the God of Heaven; and so no evil shall conic
near him , nor shall he want any good thing though he should think that all
he possessed was hastening to ruin). (R.C. chap. 2, par. 2).

Of the currents which Simon has found in the ocean, some are
advantageous to him and others dangerous and unpredictable. The
currents in the parable are those of secularization and secularism.
It is easy to confound these two terms. Paul VI in his masterly document, Evangelii Nuntiandi, distinguished clearly, however, between
the two. Properly understood, secularization, and I quote:
«... is the effort, in itself quite proper and legitimate and in no
way inconsistent with faith or religion , to discern in creation, in
everything and in every event in the whole world, universal laws
by which they are controlled in what may be described as an autonomous manner )). (par 55). It is in the same paragraph of Evangelii
Nuntiandi that Pope Paul recalls the fact that the Council acknowledged - the legitimate autonomy of human culture and es-
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or a threat. Secularism, on the other hand, and again I quote Paul
VI is: -the conception of the world according to which it is self explanatory without any reference to God Who thus becomes unnecessary and, as it were, an embarrassment. Secularism of this kind, in
seeking to assert the power of man, leads to a situation in which
God is ignored or denied». (par. 55).
Secularization, then, is not a process which necessarily runs
contrary to God, while secularism does. The process of secularization is under constant threat from secularism and it is one of the
most important tasks of the present day Christian, and a 'foriori'
of any religious Order or Congregation, to prevent the process of
secularization from developing into secularism. What I have been
saying, I think, has relevance to meeting the challenge which the
Holy Father put to our Community during the last General Assembly when he said that we must work, "more than ever with audacity, humility and competence to investigate the causes of poverty and
to promote long and short term solutions which are concrete, flexible and efficacious". (Lines of Action, n. 8).

Over the past decade or so we have in the Congregation been
sensitized to the importance of being solidly allied with those who
are opposed to structures that are unjust or oppressive of the poor.
Here in the States the Provinces have their Justice and Peace commissions. I would like to think that as a Community, we are distinguished by the resistance we are putting up to the currents of
secularism that are running in society. It was the Russian novelist,
Solsheynetizni, who had the courage to tell the Patriarch of Moscow
some years ago that "faith is a readiness to be mocked publicly by
ignoramuses". Leaving aside the ignoramuses, I ask myself, "have
I the courage to be mocked for those convinctions which I hold not
only about the faith, but also those which I hold about the value
of what my Community offers me in its Constitutions, Statutes and
traditions?". It was G.K. Chesterton who remarked on one occasion that any piece of dead wood can flow with the stream, but it
takes a living person to swin against it. That is, I think, a relevant
observation for us who live in times when Priesthood and Religious
life are seen by many people to be counter-cultural.
From the time that man first went down to the sea in ships,
he has faced formidable risks. Wind, wave and current can put the
fisherman's life in jeopardy. The fishing, even on the lake of Galilee,
as we know, could at times be a frightening experience. Let me
change the image for a moment and lift your eyes beyond Simon's
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Paul remarked:
"Every generation with its own mentality and characteristics
is like a new continent to be won for Christ . The Church m ust constantly look for new ways that will enable her to understand more
properly and to carry out with renewed vigor the mission received
from the Founder". (Address at Knock, 30 Sept. 1979).

As I see your Province at the present moment, I think that von
are, through this convocation and Assembly . being invited by the
Lord to be pioneers and to win for Him the new continent which
is the present and upcoming generation of Americans and Panamanians. You are faced with the challenge of finding new ways of understanding the present generation and of finding the means of carrying out the mission which we have received from God through
our Founder.
Our vocation is to be fishers of men and our vocation has inherent risks. I think it could be ha healty question to put to yourselves during these days: "What risk is the Province being invited
to take at the present time". The reason why I suggest the question
is that, to be a fisherman is to be called to take risks. It is unfortunate that the word risk calls up in our minds foolhardiness, imprudence. We too easily identify risk with imprudence. The reality is that there are prudent risks that we should take and imprudent ones that we should not. The man in the Gospel who buried
the one talent he had, was later reprimanded for doing so precisely because he did not take a prudent risk. If your Province defends
to the hilt the status quo, it could be failing to take some prudent
risks which the society of our times is calling for, or rather I should
say, which the Spirit of God is prompting you to take. To take a
prudent risk calls for what Joseph Pieper calls " a youthful spirit
of brave trust and, as it were, a reckless tossing away of anxious
self-preservation, a relinquishment of all egoistic bias, towards mere
con formation of the self'. (The Four Cardinal Virtues, p. 27).
When reflecting on Simon Paterson and on the risks he
takes in launching out into the deep, what, I ask myself, of Saint
Vincent ? Would you describe him as a man who was audacious in
taking risks ? Perhaps one's immediate response would be, no: that
he was an overly cautious man. His celebrated and often repeated
counsel about not running ahead of Divine Providence , could leave
one with the impression that he feared rather than faced risk. Yet
the truth is that he was courageous in taking risks which he had
first tested in the crucible of prayer. The establishing of the Daugh-
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zone in France, the fearless confrontation of the politically powerful and astute Mazarin, the launching of a mission to Madagascar
and the continued support of it, even when malaria was decimating his Confreeres almost on thei arrival there. These projects,
among many others, speak to us of risk undertaken for the sake
of the Kingdom of heaven.
The era in which we are living may very well go down in the
history of the Church as an era of risk. It is an era when the Church,
abandoning what has often been described as a siege mentality, has
since the second Vatican Council been venturing forth to confront
the modern world.
"The Church resolutely addresses", we read in the document
"Gaudium et Spes"... the whole of humanity... and it longs to set
forth the way it understands the presence and function of the Church
in the world of today". (Par 2).
Perhaps the question that should be asked at this Convocation
and Assembly is not so much what risk the Province should now
take, but rather what risk would the individual Confrere allow the
Province to take . It is not always conscience that makes cowards
of us all . At times we silence the voice of conscience by stoning the
prophets.

Let me return again to the house on the Nova Scotia promontory and let me ask you to lift your eyes off the swell of the tide
and the currents that have often been a source of apprehension to
Simon's wife and family, and latterly to himself. When braving icy
Atlantic winds, Simon's heart is always warmed by the thought of
the welcome he will receive from Miriam and his children on his
return to the harbor where he will tie up his boat and head for
home. Long evening winters are spent in the warmth of that home.
The fire in the hearth and the steady roar of the breakers compete
with each other in Simon's life, yet it must be said that it is the
warm fire and the love it symbolizes, along with the cold ocean,
that give a certain equilibrium Simon's living.
In the vision of Community which Saint Vincent presents to
us, a priest or brother is to find in community strentgh and support to enable him to face out to the task of bringing the good news
of Christ to the poor and of assisting them spiritually and physically. The members of Saint Vincent ' s Community are, to use his
own phrase, "to live together after the manner of dear friends" (R.C.
VIII , 2). Community exists for the purpose of mission , as the Lines
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the dedication of ourselves both to mission and to community that
lends an equilibrium to our living. Allow me to enter a plea here
for community. Young men who are joining us at present are seeking for something deeper in the experience of community living than
we may he presently offering them. Human companionship, yes but something more. A serious sharing of experiences in that search
for God on which we are all, old and young, engaged. At the heart
of community life is that fire of charity which must be continually
tended.
"It is certain ", Saint Vincent remarked at a conference, "that
charity, when it dwells in a soul, completely occupies all its unceasingly active, keeping the person it inflames always keyed up and always in action". (Coste XI, p. 215).
Simon Paterson is conscious of his advancing years, but the
interest of his eldest son in continuing the fishing trade gives him
hope. For your part you will he painfully conscious of the Province's
slowly rising median age . The Province, however, has recently and
with joy celebrated its Centenary . It has put out to sea again. There
may well be rough seas and storms ahead , but our Master continues
to walk the waters. He has promised to be with us always. To you
all, I end by addressing to you the words of Cardinal Newman in
his sermon on the second Spring:
"You who clay by day offer op the Immaculate Lamb of God,
you who hold in your hans the Incarnate Word under the visible
tokens which He has ordained, you who again and again drain the
chalice of the Great Victim; who is to make you fear? what is to startle you? what to seduce you? who is to stop you, whether you are
to suffer or to do, whether to lay the foundations of the Church in
tears, or to put the crown upon the work in jubilation ?". ( Newman
Sermons Preached on Various Occasions, vol. XII, p. 181.
Yes, who is to stop us?
Richard McCULLEN, i.s.C.M.

- 276 -

Toulouse: Elevations sur la signification
spirituelle de 1'Assemblee Provinciale
"RENAITRE"
SOLIGNAC , sur les bords de la Briance, au sudd de Limoges,
nous a recus, du 3 au 7 avril, dans les murs de son Abbave... Quel
meilleur cadre aurions-nous pu trouver pour unc Assembles qui,
dans la Priere, 1'Esperance et la Joic, reunit 75 participants enthousiastes , de toutes " fetes" et de tous "ages ", riches encore de "matiere
grise " et surtout de beaucoup de coeur.
L'eveque du diocese, Mgr Soulier, des le demarrage, noun souhaite justement de Renaitre, sur les traces de "Nicodeme", a la
Priere, a I'Esperance et a la Joic, dans le charisme de noire vocation. Les citations "ignatiennes " de son homelie semblerent sans
doute ignorer Saint Vincent , mais son estime pour la Congregation
compensa cet oubli et sa simplicite par la suite , au refectoire et
daps les couloirs , rendit suffisamment hommage aux maximes fondanientales do notrc Fondateur.
RENAITRE! Cc mot suffirait a lui soul, a recucillir ou a resumer la provende spirituelle et apostolique des trois jours de travaux intenses menes par tous et par chachun. - L'ere est close,
it est vrai , sur les bancs ecclesiastiques, des "regnes faineants" et
nous n'en sommes plus aux temps des Provinciaux qui, en nos
murailles, lors de passages lenifiants, benissaient simplement la
table, le pate de foie, quelques vieux "bourgognes" et des lazaristes heats!! De nos jours, "au travail"! Alleluia, Alleluia...
RENAITRE ... C'est ce qui arriva , semble-t - ii, a Solignac , durant
ces amicales et laborieuses journees, trop courtes de I'avis de tous,
malgre certains qui, a ('evidence, emprunterent avant I'heure (curs
divers "T.G.V...... Mais it est des "urgences" quc I'on tie peut rcmettre et ('Assembles, mere et puissante, tic prononce pas de "Non".
Quoiqu ' il en soit , notre sejour a I'Ahhave fut vraiment une "Renaissance": c'est ainsi que je l ' ai per4uc ... et bien d ' autres avec moi!

1. RENAISSANCE A LA PRIERF,
Nous avons evoque a plusieurs reprises, au cours de la "Session", la piete exigeantc , meme " gourmande ", des Jeunes qui frappent a nos portes et qui truffent volontiers leurs etudes et leurs

- 277 occupations de "temps forts, de haltes spirituelles, d'Oraison profonde, de "fete-a-tote" avec le Tabernacle, de pauses Eucharistiques,
de priere mariale, d'autres moyens encore de rapprochement avec
Dieu.
A Solignac nous-memes, lours Aines, avons ressenti ce "hesoin"
et, sur cette terre monacale, petrie de tant d'amour et de tans de
priere, nous avons retrouve nos Ames et nos accents de jeunes levites qui , a la Rue de Sevres et a N - D. de Pouy, allions vers le Seigneur et vers la Vierge, dans la simplicitc des "Santons de Provence", leur naivete, lour fraicheur, la piete sans nul doute de noire
Noviciat et de nos premiers vocux... Quelle union sous Ics votites
de I'Ahhatiale, des cocurs et des esprits quand, Ic breviaire en mains
et I'Hostie sur les levres, nous sentions passer parmi noun Ic "Jesus
d'Emmaiis"! Merci a nos Freres, de Paris et de Toulouse, admirables meneurs du "Jeu Liturgique" qui, a I'eglise, dans les salles et
les oratoires, surent tout mettre en oeuvre pour nous "Faire Prier".
Les quelques incidents, cotes gaz, micro et lumiere ne les troublerent en rien et le Pere Labourse, avec calme, son jour venu, fit
entrer dans son savoir-faire les "criailleries" de la technique, avec
tant d'art et de finesse, que mon voisin de stalle, un parisien a
I'orcille dure, me pria de lui indiquer l'instrument dont on se servait. Et j'ai ose repondre, audacieux mensonge! qu'il s'agissait dune
"harpe nouveau modele".. Or je pense helas! quit nm'a cru!! Je me
demande a present si j'aurai a m'en confessor? Plaisanterie a part,
je suis heureux de dire que la qualite de la priere fut sans doute,
a Solignac, la "piece maitresse " de notre Assemblee.

II. RENAISSANCE A L'ESPPRANCE
Sans doute aussi, a Solignac, bien des totes, blanches ou chauves, rehaussaient le "parterre" de l'immense rassemblement, mail
sans occulter les epais "toupets" des plus jeunes, moins encore leur
dynamisme, leur confiance, lours choix apostoliques, leurs options
missionnaires, dont its surent parler aver courage et conviction..
Relisez par exemple la conference remarquable de Gerard Bouchendhomme, Frere de la Mission qui, permanent pastoral dans le
Monde Rural du diocese d'Evrcux, s'avere etre autre chose qu'un
11"tanieur de halai" ou qu'un "porte-chiffon"..
Quc d'esperance, pour Wen citer que quelques-unes, dans les
"sernailles" de Remoulins et de Ste Livrade, de Montfort-sur-Risle,
de Nsimalen , du Viet- nam Iui - meme, dont nous a entretenues avec
taut demotion notre confrere Alexis Han, venu de la-bas, malgrc
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heureux et souriants d'avoirsouf fort pour Jesus -Christi' ( Actes 5,41).
Ces promesses d'avenir , nous les avons cueillies egalement dans
les Rapports de nos Visiteurs sur I'etat actuel de nos deux Provinces; dans les interventions des participants ; les remontees des "carrefours"; les "projets missionnaires en Monde Rural" l'accueil a
reserver aux "Nouveaux Vincentiens "; la prise en charge des "Jeunes" qui , ici et la , se presentent en souci d ' une vocation sacerdotale, religieuse ou simplement comme par-tic prenante d'une oeuvre caritative ou spirituelle dans I " optique" de Saint Vincent.
Mais notre Esperance s'est abreuvee surtout, au cours de ces
journees, a la "Source Vive" ouverte a notre usage par le Pere Rondet.. Cc Jesuite d'Aix en Provence, penseur, ecrivain, confcrencier,
animateur dogmatique et professeur celebre, avec clarte radicuse,
nous a guides sur les chemins de la confiance face aux "delis" poses
a I'Eglise par une Societe, nous a-t-il dit, d'un "Monde Adolescent"...
L'Eglise doit titre, cote que route,"Regente de ce Monde", nous
avec elle, integres a Elie, appuycs de toutes nos forces, sur notre
"Charisme Vincentien". Comment resumer de si riches "rappels"
et de si lourds " enseignements "? Allons a I'Essentiel : "La Seconde
Evangelisation du Monde", scion le mot de Jean-Paul II, se heurte
a bien des "crises", mais qui ne sont que des Appels a la Foi, a la
Confiance et au Dynamisme de I'Eglise! Le P. Rondet souligne et
analyse avec realisme les "Delis", principaux qui se dressent face
a I'Eglise de nos fours:
- Rupture dans la transmission des valeurs traditionnelles,
religieuses, familiales (cas de la Bretagne par exemple)...
- Individualisms outrancier: recentrage sur soi, son plaisir,
son propre bonheur...
- Secularisation de la Societe : plus de " transcendance " reconnue...
- Privatisation de la Religion: "La religion? Ceest mon probleme et c'est pas le Lien..."
- Pluralisme religieux ( Boudhisme , intcgrisme musulman,
etc...)
- Fragilisation du tissu social : ( societe mouvante , sans solidarite... Fabrication des "exclus"...)
- Traditionnalite de la Foi: (identification de la Foi avec l'irrationnel: Fideisme, esoterisme, multiplication des sectes...).
Or que faut-il done faire face a de tels delis?: Laisser tomber
les bras? Faire la politique de I'autruche? Se caler dans son fauteuil? Enfourner ses pantouffles? S'affirmer "retro" ou "vieillard"
et laisser travailler les autres, quitte a les critiquer dans lours initiatives, leur bon vouloir, leurs rcussites, souvent reelles, it faut
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Vincent et notre Compagnie?...
Que faire au creux de nos "ombres" et dans l'aube de nos
"lumieres"?
Le P. Rondet nous l'a dit: Ayons, tous et chacun, quel que soft
notre age, une vision positive du Monde en nous rappelant que
l'Esprit est a l'oeuvre et que le Dessein d'Amour de Dieu Incarne
et Sauveur poussera toujours son Eglise a titre "semence et "ferment". Il suffit de relire, avec clairvoyance, Ic document conciliaire
"Gaudium et Spes"...! L'Eglise, "experte en humanize est une stimulante interlocution du Monde. Elie est Communaute Fraternelles des pauvres et des petits. Elie est la regente morale de la societe.
Elie doit affirmer son identite vigoureuse, son unite ecclesiale, son
dynamisme missionnaire, face aux "nouveaux rassemblements" et
face egalement aux "rest ructu rations" qui s'imposent aux Fils de
St. Vincent, comme de St. Ignace, a tous les Religieux, Apotres et
Missionnaires qui, evitant 1"'integralisme", n'ont pas a se laisser
desorienter par la "modernize"
N'avons-nous pas a reconcilier la modernite et la foi, avec cc
"courage des saints et cet equilibre des sages" comme nous souhaitait, par telegramme, le Pere General au debut de noire Assemblee?,
un telegramme redige de la sorte:
"Je demande pour tous en vue de la Mission , la parole du prophete , le courage des saints et le silence des sages . Dieu aidant,
Confido Fraternellement . R. McCullen.
"Apres tout, nous souf flair noire Visiteur, on fait de belles et
grandes choses avec cinq petits pains et de minuscules poissons...".
Quelle joie pour le "gamin Martial" (ainsi le nomma le P. Sylvestre), quelle esperance en meme temps de mettre dans la main du
Christ le "peu" qu'il possedait!... Quelle dut titre sa figure quand
it s'apercut, comme plus tard le fabuliste, que "petit poisson devient
grand!".
"Le grain de seneve, la plus minime des semences, prend avec
le temps la taille des grands arbres et les oiseaux du ciel viennent
y nicher et chanter...".

III. RENAISSANCE A LA JOIE
Que d "oiseaux", merles siffleurs , pinsons et rossignols, pies
jaseuses , coucous narquois , se firent entendre durant ces trois
jours!
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propres chanteurs, nos conteurs, nos imitateurs qui pourraient
tous, sans fausse honte, s'emparer des planches de "ChampsElysees", de "Sacree Soiree ou ... de "Coco-Boy"!!! Je pense a Jean
Logean, a Emile Toulemonde et meme, qui l'eut cru? A Jean-Daniel
Planchot qui se taillerent performant et flatteurs succes!
"Un saint triste est un triste saint!..." Notre Assembles, joyeuse
plus que d'autres, a tisse par la joie, autant que par la priere et
1'etoffe d'une charite interprovinciale que tous ses membres ont
recconnue et rapprochee du mot de Saint Paul: "L'amourest le lien
de la vraie perfection...".
Sommes-nous "parfaits dans nos Provinces? Qui quand nous
nous aimons et lorsque nous chantons de toute notre ame, avec
1"'espoir a plein gosier", la plus riche de nos devises: "Evangelizare
pauperibus misit nos"! Pour cette "chanson la", it n'y a aucun age:
it n'y a que des coeurs de bonne volonte!
Quel levier de vie missionnaire et quelle force, en verite, pour
des Fils de Vincent de Paul qui, jeunes par l'Amour et le Zele, croient
encore aux "Beaux lendemains".
P.S. Nous exprimons ici, tous et chacun, notre profonde reconnaissance,
avec 1'assurance de nos prieres, aux organisateurs de 1'Assemblee, specialement au Pere Jean-Marie Lesbats et aux Ohlats de Solignac, pour tant de
soins et de delicatesse qui firent de ce rassernhlement unc "tranche de ciel",
qu'il nous cut cte si bon de prolonger... Mais Ics "labours" nous faisaicnt
signe, meme si les "semailles" et leurs "recoltes" n'interessent, un jour ou
1'autrc, que les apdtres de demain...

Pierre-Aymard SOUSTROUGNE C.M.
"Toolouse Anirnation" n. 76

RIO - Pastoral Vocacional
Nesta carta-circular nos, da Equipe Provincial da Pastoral
Vocacional, desejamos desperta-los para a importancia e urgencia
do Trabalho Vocacional em cada uma de nossas Obras. Ninguem
deve se julgar dispensado dessa tarefa. Nao queremos, simplesmente, apelar para o peso de ser uma prioridade da Provincia neste
trienio (cf. ISV, N° 161, pgs. 166, 176, 177), mas que cada Coirmao
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Vicente" (cf. ISV, N° 161, pg. 166).
0 Trabalho da
Pastoral Vocational nao deve, de maneira alguma , ser improvisado. Se isto acontecer , corremos o risco de colher poucos frutos e nem sempre bons . Procurem consultar a respeito do
numero e da perseveranca dos Candidatos ao Sacerdocio e a
Vida Religiosa , em nossas Casas de Formagao.
Poderemos nos sentirsatis feitos com o pouco que temos conseguido? Ja nao c hora de nos dedicarmos mail e planejarmos melhor a Patoral Vocacional em nossas Casas?
Sem d6vida alguma, e o proprio Senhor quern chama para o
Trabalho em sua Messe. Todos podemos colaborar muito. A
Vocacao nao surge num "passe de magica". Nasce da necessidade
do Povo de Deus e pode ser DESPERTADA de inumeras maneiras.
Eis um ponto importante a figurar no planejamento de sua Cornunidade, a respeito da Pastoral Vocacional: o que fazer para DESPERTAR as Vocac^oes (sejam etas Leigas, Missionarias, Religiosas
ou Sacerdotais) na Obra em que votes atuam?
Alem do DESPERTAR, e indispensdvel o ACOMPANf1AME.NTO
dos Candidatos, a fim de que possam ter consciencia e amadurecer
a propria Vocagao. Uma Vocacao nao nasce pronta e perfeita. Lembremse de quc foi progressivarnente quc Cristo revelou aos Doze
Apostolos o sentido de scu Chamado, e eles come4aram a segui-lo,
com ideias bastante mundanas ate, esperando a restauraccao politica de Israel a um born lugar. A vocacao dos Apostolos nao se apresenta corno uma iluminacao si bita, mas como uma graga de lenta
descoberta, por meio de contatos cotidianos vivos e vitais.
Concluindo , tenho gosto em pedir que nos envier duas coisas
bem concretas como inicio do empenho de sua Cornunidade ern prol
da Pastoral Vocacional:
1 - 0 nome do Coirmao de sua Cornunidade que assumira a
linha da Pastoral Vocacional em nossa Provincia (cf. ISV, N° 161,
pg. 177, Tetra B, sugestao 2).
2 - Que nos envie o planejamento de sua Comunidade corn relacao
a Pastoral Vocacional no sentido de DESPERTAR c ACOMPANHAR
Candidatos.
"In fornrativo Sao Vicente"
n. 165, p. 13-14
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About two years ago my local
superior asked me to think
about the opportunity of taking
a sabbatical. I was taken by surprise at first; however, the more
I thought about it, the more I
welcomed the idea. Being a
Vicentian Brother who has
taught Chemistry at the secondary level for almost fifteen
years in the United States, I felt
this would be a well-needed opportunity to break away from
my teaching duties for a short
period of time. The sabbatical
would be an opportunity for me
to contribute something to my
science profession, too. Many
possibilities were examined;
however, it wasn't until last October that the idea of developing
a number of experiments in
microchemistry became most
interesting. Why microchemistry? Three reasons: first,
microchemistry offers the ability to cut out expensive, laboratory equipment, yet continue
with similar, realistic experiments; second, microchemistry
offers the ability to use very
small amounts of chemicals,
meaning very small amounst or
waste which would be a positive
contribution in keeping our environment as safe and clean as
possibile; third, the poor...
schools with small science budgets need only a classroom with
electricity rather than an
elaborate laboratory to perform
these experiments.

Blending
I am sure the choice of developing microchemistry experiments as my project for the
sabbatical was the result of attending two chemistry sessions
- The New Jersey National
Science Teachers' Association
in convention at Asbury Park,
New Jersey, where I experienced a microchemistry lecture/demonstration by Torn
Russo of Millburn High School,
Millburn, New Jersey, and a
workshop given by Dr. Hubert
Alyea of Princeton University
concerninc his Tested Over-head
Projection Series (TOPS) at my
old alma mater, Trenton State
College, Trenton, New Jersey.
From these two sessions I could
not help but see the great value
which both Dr. Alyea's TOPS
and Tom Russo's microchemistry had to offer in the teaching
of general chemistry a the high
school level. Immediately I began to blend some of Dr. Al.-yea's
ideas from TOPS, Tom Russo's
microchemistry, and my own, to
develop several laboratory experiments to replace the traditional ones in my own chemistry
course at St. Joseph's Preparatory Seminary, Princeton, New
Jersey. My initial results were
exciting; so much so, that I felt
the need to pursue such a
research project with more seriousness.
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Teachers ' Conference

In November of 1987, I had
the opportunity to visit Dr.
Alyea at his home in Princeton,
ans speak to him of my ideas
concerning the development,
and possibly, the publication of
these experiments. I must say he
was very supportive. During my
visit, Dr. Alvea informed me that
he would stop by St. Joseph's
with a list of names and addresses of his colleagues who were
active in developing experiments for chemistry education
as avenues to pursue for a possible sabbatical. This he did do.

Another treasure which
crossed my path during this sabbatical has been the opportunity to deliver a lecture with
demonstrations as well as a
microchemistry workshop at
the 28th Annual Irish Science
Teachers' Conference which
was recently held between April
7th and April 9th at the University College Cork (UCC).

Italian Yank in Ireland
Since mid-December of that
year, I had received several letters concerning my project;
however, the one that appealed
to me most was from Mr. Declan
Kennedy, a chemistry teacher at
Colaiste Muire in Cobh, County
Cork, Ireland. Looking back to
those days, I can truly say that
"I lucked out!" In all my wildest
dreams, I nevere thought what
has happened to me, would happen, and so, I would like to share
with you these "treasures" that
have crossed my path. First of
all, being given a sabbatical for
one year and living in Ireland
for five months of that year is
just delightful. Just imagine, an
"Italian Yank" living on the
"Emerald Isle" for more than a
week! Ireland won't be the
same. M_v "new" home has been
with the Vincentian confreres at
St. Vincent's Presbytery in Sunday's Well, Cork.

As for the lecture/demonstration and workshop, now that it
is over, it seems to have been a
success. There were over 200 at
the lecture and more than 30 at
the workshop. These figures
were more than what was expected. One of the highlights, for
me, was at the lecture ... I had
only five minutes left of my one
hour lecture time with a number of demonstrations vet to be
shared with the teachers ... I
made this known to them when
suddenly from the back of the
auditorium a gentleman with a
loud, piercing voice veiled "we'll
give you ANOTHER hour!" As
for the work-shop, it was scheduled for one hour: it lasted an
hour and a half. Due to interest
in microchemistry, I have been
invited to a number of schools
in Ireland of which dates have
been set for three of them during the months of April and May
of this year. There was even an
invitation to Scotland; however,
there isn't enough time remaining of my five months stay here
in Ireland for the preparation
and shopping of the laboratory
equipment.
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Closely associated with the
lecture on microchemistry is
another treasure. Leaving complimentary laboratory material
to the science teachers attending the lecture certainly will
help make it a success. The
question which faced me was
how to acquire enough materials for severeal hundred science
teachers. The answer: write, or
in my case ... speak! Believe it or
not, six out of seven American
companies came to the rescue to
answer my appeal. As far as I
am concerned, Corning Glass,
Thomas Scientific, SargentWelch, Becton Dickinson Labware, Beral Enterprises, and
Flow Laboratories have demonstrated, in a concrete manner,
outstanding support and concern for science education at
home and abroad. After all was
said and done, there were
twenty boxes of laboratory supplies totalling almost four
hundred pound with a value of
three to four thousand dollars
standing in the cargo building of
Aer Lingus at JFK Airport, New
York a few weeks before Christmas. Three days later, and thousands of miles aways, the
twenty boxes of "goodies" were
in Cork, Ireland ... free of
charge! Now that's service!

Testing
The "treasures" that have
crossed my path during my stay
in Ireland have been many and
delightful. With respect to the

lecture and workshop during
the teachers' conference, they
were the highlight of my stay, so
far, in Ireland: however, the
main objective of my visit is to
test the newly developed
microchemistry experiments in
a number of secondary schools,
as well as to continue my
research and development of additional microchemistry experiments. If all goes well, one of
the by-products of the work will
be the publication of a laboratory manual for microchemistry.
Thanks for a Dream
Finally, I must admit, there
were many people that helped
make this "dream" of mine a
reality, and for this I would like
to acknowledge them - Father
Joseph Levesque, C.M., and all
the Vincentian community at St.
Joseph's Preparatory Seminary
for their warm encouragement;
the people in public relations at
the above mentioned scientific
companies for their respect and
efficiency, as well as those at
Aer Lingus; Mr. Joe Peterson
who, proofreads all of my
microchemistry manuscripts of
which there are twenty eight so
far; my Vincentian Community,
the Eastern Province of the
C.M., for its generous support;
and Father Timothy Casey, C.M.,
the parish priest at St. Vincent's
Presbytery, Cork, as well as all
of the priests and staff of this
parish who have made my stay
just a delight.
Br. Carmen CIARDULLO C.M.
"Vincentian News" N° 20, p. 10.1
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MISCELLANEA
ITALIA : Convegno a Loreto
LA PAROLA DE1, PADRE GENERALE Al GIOVANI D'OGGI
Oggi a it compleanno di S. Vincenzo:
milioni e milioni di poveri fanno la fila per fargli gli auguri!
Miei cars giovani,
non so quanti di voi hanno prestato attenzione al fatto the oggi c it compleanno di San Vincenzo de' Paoli, 24 aprile.
Egli compie 408 anni.
La presenza di voi giovani, qui oggi e prova del fatto the per
voi Vincenzo de' Paoli e ancora significativo per le generazioni giovani. Le sue parole, le sue attivita, la sua vita c in modo particolare it suo amore e la sua attenzione per i Poveri e gli cmarginati della society del suo tempo, parlano a voi, giovani d'Italia e giovani
di tutto it mondo.
Percio auguriamo a San Vincenzo un "Buon compleanno"! Anche se questo augurio, per la vcrita a ben pensarci, quasi quasi c
inutile, perche la sua felicity non potrebbe essere piu grande, essendo egli immcrso profondamente nella gioia e nella felicity di Dio
stesso, e continuery ad essere ininterrottamente Felice per l'eternit.i.
Il Signore ha detto the vi sono molti posti nella Casa di Suo
Padre.
Percio immagino the stamane molti in Paradiso abbiano lasciato i loro posti per circondare San Vincenzo ed augurargli "Buon
Compleanno". Santa Luisa de Marillac, Santa Caterina Laboure e
San Giustino de Jacobis sono stati certamente tra i prirni.
A mano a mano the lo lasciano essi vedranno senza dubbio milioni e milioni di persone povere, in fila per augurare buon compleanno a San Vincenzo. Mentre si allineano in fila fuori della sua
porta, i poveri the ovviamente ora non sono pii poveri, si dicono
l'uno con 1'altro:
"Bch! per la verita non l'ho conosciuto personalmente in terra, perche egli ha vissuto molto prima di me, ma ho conosciuto alcuni dei suoi amici, Preti della Missionc, Figlic della Carita, mernbri del Volontariato Vincenziano e mernbri di un'altra Society the
porta it suo nome, e sono stati loro a parlarmi di Iui. Sono stall
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it dolore della solitudine nella mia vita.
Essi a volte mi dicevano the avevano imparato da Vincenzo de'
Paoli l'importanza di cercare la presenza di Gesii Cristo in terra,
proprio nei nostri volti, nei nostri corpi doloranti e nei nostri cuori afflitti".
Quando pensiamo a quella lunga fila di uomini, donne e bambini in Paradiso, di molte nazioni e lingue, the si estcnde per tre
secoli e the oggi voleva augurare a San Vincenzo buon compleanno, pensiamo anche a not stessi. Noi, the siamo gli "ultimi nati"
nella famiglia di San Vincenzo, siamo in coda a quella fila. Quelli
in Paradiso sono di ieri e not oggi abbiamo la mentc proiettata al
domani. Come membri dei Gruppi Giovanili di Volontariato Vincenziano, voi vi state preparando per I'anno 2000.
Questo e it tema di questo vostro Congresso Nazionale. Voi siete
in cammino. Siete in pellegrinaggio. Pertanto mi consentite di dirvi qualcosa sull'itinerario?

I segnall sull'autostrada verso it 2000 : rispetta it limite di velocity
Sull'autostrada the i G.G.V.V. hanno preso verso l'anno 2000,
voi troverete i soliti segnali the si leggono su tutte le autostrade
italiane. Ciascuno di questi segnali reca un messaggio per voi.
Consentitemi di selezionarne alcuni. Voi stessi potreste sceglierne altri e riferirli alla continuazione del vostro viaggiare insieme. Immaginate, percio, di viaggiare insieme in un grande pullman da turismo.
Anzitutto i pulhnan hanno un limite di velocity da rispettare.
Forse, alcuni di voi vorrebbero andare pi%r veloci e cercheranno di
persuadere I'autista ad accelerare. Ed invece c'e molta saggezza
nel rispettare i limiti di velocity. San Vincenzo de' Paoli non ha mai
amato fare le cose in fretta...
Guidare ad una velocity eccessiva potrebbe causare una perdita di controllo. Per San Vincenzo, fare le cose lentamente e rnetodicamente gli consentiva di vedere piu chiaramente in quale direzione procedeva l'Autostrada di Dio.
"Non vedo cosa pit4 comune" egli scrisse un giorno "che 1'insuccesso delle cose fatte in fretta" (Coste, Itr 299, ed. Italiana).
Per cui, anzitutto, osservate i limiti di velocity, lavorando sempre nello spirito dei vostri Statuti.
In secondo luogo, sulle auto-strade 6e da pagare it pedaggio.
Guidare in autostrada e piacevole, ma it pedaggio in uscita e spesso abbastanza caro. Quello the si paga e it prezzo per guidare co-
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benedizioni, ai benefici the porterete ai Poveri. Voi avete intrapreso questo viaggio non per piacere, ma per portare la luce e la gioia
di Cristo ai Poveri. E 1'avete intrapreso insieme. 11 pedaggio e qucllo
the costa come sforzo per collaborare gli uni con gli altri, nel dare
it vostro tempo, non solo ai poveri, ma anche al Gruppo. Talvolta
costa veramente tanto nascondere i vostri interessi personali per
fare posto a quelli degli altri. Tutto questo vi costa molto, ma ricordate le parole del Signore the ha promesso, anche a chi darn
un solo bicchiere d'acqua fresca all'ultimo dei Suoi fratelli, di non
restare senza ricompensa. Dal suo posto in Paradiso San Vincenzo
vorrebbe ripetere it consiglio the una volta diede ad alcuni suoi
missionari the partivano per un viaggio:
"Restate uniti e Dio vi benedira, ma fate the la vostra unity
sia nella carita di Gesii Cristo, perche nessuna ultra unity se non
e cementata dal sangue del nostro Divin Salvatore, puo durare».
(Abelly, libro I, cap. I, pag. 145-146)

Divieto di fermata! Continua ad avanzare
Sulle grandi autostrade del vostro Paese vi sono segnali quali
"Divieto di fermata".
Solo in caso di emergenza e consentito accostare e fermarsi
lungo ('autostrada.
Tu sei un membro dei G.G.V.V. Tutti si aspettano the to continui ad esserlo, a meno the non ci sia qualche speciale motivo od
emergenza.
Ricorda the it Gruppo dipende in qualche misura dalla tua presenza, dal tuo contributo.
Forse to pensi di non essere rimpianto se lasci it gruppo. Ma
cosa ne sarebbe dei G.G.V.V. se tutti pensassero allo stesso modo...!
Se ogni automobile accostasse in autostrada per qualche ora
di pisolino o per ammirare it panorama, le nostre strade sarebbero un caos.
Pero, continuate ad avanzare e non consentitevi distrazioni per
it paesaggio e per it traffico intorno a voi.

In galleria . Anche le montagne non sono ostacoli
Sulle nostre autostrade vi sono lunghe gallerie o tunnels. Forse qualcuno di voi vi e passato sotto venendo qui a Loreto; gallerie
lunghe come quella sotto it Gran Sasso. Le gallcric sono costruite
per trovare vie convenienti per superare degli ostacoli, anchc grandi
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grosse montagne . Esse scmbrano irreniovibili c voi sembrate impotenti innanzi ad esse. Tuttavia , con la grazia di Dio, qualcosa puo
essere fatto . Esse non devono costituire ostacoli at vostro avanzare. Dovete trovare la strada attraverso le di f ficoltd, ma specialmente dovete cercare di prendervi cura di quelli distesi ai piedi delta
montagna , conic l'uomo rapinato, ferito e abbandonato mezzo morto net Vangelo ( Luca 10, 25-37).

Stazioni di rifornimento indispensabili
Posso, in ultimo, dire una parola a proposito delle stazioni di
rifornimento in autostrada? Lc trovate ti e ne avrete bisogno per
rifornirvi di carhurante, se volete continuare it vostro viaggio verso it 2000. L'energia the vi consente di andarc avanti c l'amore di
Dio the vive net vostro cuore.
Quell'amore e stato versato nei vostri cuori dallo Spirito di Dio
net Battesimo. Dovete restare in contatto con to Spirito di Dio.
Ogni giorno cercate di concedervi 10 0 15 minuti di preghiera
silenziosa e di riflessione sui Vangeli, parlando a Gcsu Cristo ed
at suo Spirito the scava net vostro cuore.
Ed avrete bisogno anche del cibo dell'Fucarestia.
Ogni (e ciascuna) Santa Comunione c Viatico; c proprio iI cibo
the to stesso Signore ha lasciato per it viaggio delta vita. Avretc
anche bisogno del Sacramento delta Penitenza c Riconciliazione.
Troppo facilmente durante it viaggio it parabrezza puo essere sporcato dalla povere e dal tango del peccato. Periodicamcnte abbiamo bisogno di lavare it parabrezza dells nostre mcnti, se vogliarno
guardare in avanti con chiarezza. La parola di Dio net Sacramento
delta Penitenza e sempre una luce ai nostri passi stentati.

Primo soccorso: soccorrere, curare i feriti
Quando guidate in autostrada c'c bisogno di pazienza. Non tutti
gli autisti sono prudenti! Nei viaggio verso I'anno 2000 dobbiamo
avere pazienza. Siate pronti a fermarvi per aiutare quelli the sons
rimasti feriti in qualche incidente sulla strada delta vita. 1.'Associazione dci G.G.V.V. deve considerarsi una sorta di Centro Mobile di Primo Soccorso non solo interessata net raggiungere it 2000,
ma anche nell'aiutare i feriti the giacciono sulla strada e soffroni
traumi fisici e men tali.
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Miei cars giovani, mi congratulo con voi per it lavoro the state
facendo e sono felice di essere qui, con voi oggi. Potremmo anche
non avere 408 candeline da mettere sulla torta di compleanno di
San Vincenzo, ma voi avete qualcosa di piir prezioso e piacevole
da offrirgli. Voi avete quegli innumerevoli gesti di amore the avete compiuto e continuate a compiere per quelli the San Vincenzo
ha amato: i Poveri di Gesu Cristo. Alla fine di questo Congresso,
quando egli vi guardera partire per l'anno 2000, Sono certo the egli
direbbe a voi quello the scrisse a Santa Luisa it 6 maggio 1629:
"Partite, allora, net nome di Nostro Signore, to chiedo alla situ
Divina Bontd di accompagnarvi, di essere la rostra cortsolazione sul cammino, di essere l'onthra the rin fresca dal sole cocente, di essere it vostro riparo dalla pioggia e dal freddo, it vostro
giaciglio comodo per compensare la fatica, to vostra forza net lavoro, ed alla fine vi riporti a not in buona salute e ricohna di opere
buone. (Coste, 1 ° pag. 73).
Cos'altro posso dirvi nel mentre imboccate ('autostrada per
I'anno 2000, se non "BUON VIAGGIO...?".
Richard McCULJ.EN C.M.

Espana : Juventudes Marianas Vicencianas en Espana. (J.M.V.)
Historia y esperanza

I - Historia
I.I. La nueva historia de la Asociacion flijos e Hijas de Maria
acaba de cumplir diez arios. Sc inicio en Salamanca el ario 1979,
al terminar la Semana Vicenciana sobre Evangelizacion, con la programacion conjunta de las Hermanas y Padres Delegados de
E.M.A.S. (Equipos Marianos de Apostolado Seglar - antiguas Hijas
de MARIA) y Sc fundamento csta sobre tres urgencias Pastorales.
1'. La fidelidad al legado Mariano del 1830.
2a. La respuesta "a los nuevos pobres de nuestra sociedad: los
jovencs".
3a. El resurgir de la Pastoral Juvenil que se venia observando
en las Provincias y la organizacion del "150 ANIVERSARIO" de las
Apariciones de la Santisima Virgen Milagrosa.
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La Asociacion, siguiendo las consignas del Vaticano II tcnia que
volver a las fuentes.
Estaba aprobada en la Iglesia por Pio IX - 1847 con unos fines
concretos:
- educar en la Fe a los jovenes pobres de Las casas de las Hermanas , de Los centros regidos por los Sacerdotes C.M., (1847 y 1850)
v, los jovenes en general (1930),
- honrar a la Santisima Virgen Maria, primera cristiana y
modelo ideal para la educacion do la Fe do los cristianos,
- y para iniciarles en el servicio al estilo de Maria, "Sierva
de los pobres", Catequista de la Comunidad evangelizadora.
Los jovenes estan ahi. Son hijos de su tiempo, de la Sociedad
tecnica y de la increencia cultural. LQue nos pidcn? Analizamos la
situacion y caemos en la cuenta de que deseaban:
a) elaborar un proyecto de Pastoral Juvenil progresista, sistematico y estable.
b) senalar un lugar de encuentro que les diera nombre,
c) y elegir un nuevo nombre para la Asociacion.

EL NOMBRE Y LAS SIGLAS LO ELIGIERON CON JOVENES
Se propusieron muchos nombres; cundio la idea de que el nombre debia ser descriptivo, v sus siglas sonoras, v los jovenes votaron por las siglas: J.M.V.
Las palabras encerraban y describian los contenidos esenciales de la Asociaci6n:
- J6venes, mayoritariamente
- Marianos, cristianos que confiaban su arnor a Maria, la
Sierva de los pobres,
- y, Vicencianos, un aspecto peculiar de la Asociaci6n; j6venes de clase humilde, atentidos por nosotros, que, evangelizados,
evangclizan a Los pobres.

EL LUGAR
Lo ofreci6 la Provincia Can6nica de Granada. TORRE DE
BENAGALBON es una casa amplia, cercana al rnar, con el sol abundante del Mediterraneo y con una Comunidad de Hijas de la Caridad abierta y generosa. Sus caracteristicas agradaron a la Comisi6n Plenaria y se opt6 por TORRE DE BENAGALBON (Malaga)
como el Lugar de encuentro y ORACION de los jovenes.
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BENAGALBON es un lugar cercano y retirado, abierto a la
montana.v al mar, propicio a la contemplacidn y maravilloso para
el encuentro interpersonal. Su nombre en los ambientes de Pastoral Juvenil ya tiene sello, y en su libro de ORO archiva las firmas
del R.P. Superior General, Director General de la Asociacidn R.P.
McCullen, de las Superioras generales: Sor Roge y Sor Duran ; do
los Consejeros Generales: PP. Flores, P. Palu, P. Almeida, de las Consejeras Generales: Sor Juana Elizondo y Sor Ma Luisa Rueda, y de
todos los Visitadores y Visitadoras de Espana.

EL PROYECTO PASTORAL J.M.V. EN LINEA CATECUMENAL:
Ha sido un GRAN ACIERTO. La Pastoral Juvenil, adenids de
adolecer de todos los males de su tiempo, adolecia de una falta de
CAUCES que facilitaran la ACCION sistematica y progresiva a los
Agentes.
Educar en la Fe, segtin los principios dc la Pastoral de la Iglesia y del Carisma Vicenciano es:
- Ilegar al joven, persona a persona, en su lugar concreto,
- hablarle dc Dios de forma tal, que opte por pasar de una fe
socioldgica o hercdada, it una Fc PERSONAL, RESPONSABLE.
- Llevarlo a descubrir la COMUNIDAD CRISTIANA, donde,
unido a la Fe de otros hermanos pueda desarrollar la "propia experiencia de Fe",
• con la celebracion activa y responsable,
• la oracion compartida,
• la comunicacidn de sus doves para el servicio,
• aceptar cl compromiso EVANGELIZADOR,
• y descubrir que en el pobre encontrara a Jesucristo.
- Comprometerlo, a imitacidn de Maria, desde su IDENTIDAD
cristiana a OPTAR VOCACIONALMENTE DESDE LA FE.
• Elaborar un PROYECTO que uniera a los AGENTES:
- en la formacidn de los jdvenes
• en la dinamica celebrativa,
• en el compromiso con el pobre , do evangelizacidn y servicio, y,
- la educacidn del tiempo libre.
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El esquema esta elaborado siguendo cl proceso de CATEQUESIS Catecumenal del Ritual de Adultos, desarrollado posteriormente en el documento "Catequesis de la Comunidad" del Episcopado Espanol.
1. JUVENILES e Infantiles (9-14 anos ) tiempo de iniciacion y
de vivencia gozosa.
2. JOVENES ( 15-30 anos)
tiempo de descubrimiento y de opci6n desde la Fe.
3. ADULTOS - mayores de 30 anos , padres de los jovenes (F.M.V.
El proceso en las tres SECCIONES es similar, teniendo en
cuenta lo que es caracteristico de cada secci6n. Ahora expondremos solarnente lo correspond icnte a los jcivenes , que es la BASE
del Movirniento.

LAS NOTAS DEL MOVIMIENTO
Antes de entrar en los contenidos Pastorales de cada una de las
etapas, quiero decir , que el art . 6 de los Estatuos approbados para
Espana sintetiza la ideologia Pastoral en cuatro NOTAS distintivas.
I - Eclesial.
J.M.V. consciente de su pertenencia a la Iglesia, pueblo de Dios,
se compromete a secundar activa y responsablementc las orientaciones de sus Pastores , a tomar como propios los intereses de la
Iglesia Universal y a colaborar con las dermas fuerzas apost6licas
de la misma a tenor del canon 311.
2 - Mariana.
J.M.V., que debe su origen a las manifestaciones marianas dc
1830, toma a Maria, tipo de la Iglesia, como modelo de su entrega
a Dios y de su actividad apostolica y como su celestial Ahogada.
3 - Misiuucra.
Por su caracter Misionero , J.M.V. estara siempre dispuesta a
ejercer una acci6n apostolica en los ambicntes juveniles, a prestar
su ayuda a la Obra Misionera de la Iglesia , tan to la dirigida Ad Gentes como Ia orientada a la revitalizaci6n cristiana del Pueblo de
Dios, y a despertar y favorecer las iniciativas Misioneras , evangelizadoras y catequeticas de sus asociados.
4 - Vicenciana.
Por su nacimiento en el send de la Familia espiritual de San
Vicente de Paul , J.M.V. se inspira en el carisma Vicenciano v hace
de la Evangelizacion y el servicio de los pobres el distintivo de su
presencia en la Iglesia.
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• I.os J6venes, en sit mayoria proceden de Juveniles.
Vicncn cn actitud de busqueda, desean experimentar, que es
cso de SER CRISTIANO.

013JETIVOS DE ESTA ETAPA:
I - ACOGER a los jovcnes v avudarles a que encuentren la
AMISTAD generosa y la entrega integral it los hermanos.
2 - ACOMPANARLES en la AMISTAD para que capten el sentido de Ia vida cristiana e inicien el camino cle Ia Fe personal.
3 - DARLES A CONOCER que es J.M.V.
4 - DESCUBRIRLES que ticnen que ser ellos los que "pidan"
ENTRAR en la Comunidad cristiana que vivo el PROCESO Catecumenal.

CONTENIDOS Y METODOLOGIA
Las catequesis de esta Etapa son ANTROPOLOGICAS v su
desarrollo conlleva: catequesis sistemeticas, celebraciones,
campanas, convivencias, iniciacion en cI servicio evangelizador N.
el a contpaiiamiento espiritual por parte do los Agentes responsables al estilo Catecumenal.
Temario: - 1) Nadie wive solo
2) La persona humana
3) Tit seras libre
4) Tit seras persona
5) Jesus, el Hombre joven que lascina
6) As61nate it J.M.V.
7) Maria, mujer cercana y crevente
8) ANEXO 1: Para lormar grupo:
1. El dialogo
11. La comunicaciOn.
ANEXO II. Para vivir en grupo:
1. La Oracion
II. Reconciliacion
Ill. Eucaristia
• Duracion de esta etapa INICIAL: un ano
• Material con el que se cuenta:
- Carpeta de catequesis v Guia
- Material auxiliar: Teatro v el elaborado por la escuela JUMA-VI de "Tiempo Libre" para ciertas convivencias.
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• "Los jovenes han recidibo la Insignia y han pedido por escrito
pertener a Ia Asociacion J.M.V.".
• Desean conocer y EXPERIMENTAR, antes de dar el paso a
la comunidad , que es vivir la Fe en la Comunidad J.M.V.

OBJETIVOS DE ESTA ETAPA
1. DESCUBRIR quc la Fe es un DON personal que provoca al
hombre y le lleva a hacer esta confesion: QUIERO SER CRISTIANO.
2. ANALIZAR la historia del "proceso de su fe hercdada y ayudarle a que avance hacia la fe personal.
3. PROFUNDIZAR en los contenidos esenciales de la Fe: sintesis de Fe, que le lleven a optar el proceso J.M.V. en linea Catecumenal.
Contenidos y metodologia
Las Catequesis de esta etapa buscan que cl joven reflexione en
los contenidos esenciales de nuestra religion v que haga su primera
sintesis y opcion a la Fe. Su desarrollo conlleva: catequesis sistematicas, oracion-celebracion, convivencias, campanas pastorales,
educacion en el tiempo libre, iniciacion en el servicio evangelizador y, "un sacrificado acornpanamento espiritual por parte de los
Agentes responsables al estilo catecumenal".
Temario: 1 - Por que os reunis como cristianos?
2 - Como crecer hoy.
3 - Un proyecto en linea Catecumenal.
4 - Y vosotros i,quien decis que soy yo?
5 - Y los que escucharon se convirtieron.
6 - Y entraron en comunidad.
7 - Vienes a J.M.V. i,sabes que es?
8 - Maria , la Virgen que nos visito.
9 - ANEXO III. Como Formacion: EN CRECIMIENTO
SEXUAL.
IV. SAN VICENTE, HOMBRE ABIERTO A LOS
DEMAS.
• Duracion de esta Etapa Previa: un ano.
Material con el que se cuenta:
- Carpeta de Catequesis y Guia (la misma carpeta INICIACION
PREVIA).
- Guiones de las Celebraciones correspondientes.
- Material auxiliar de animacion.

- 295 ETAPA PRIME?RA

• Los jovenes han celebrado el paso al proceso Catecumenal
y han recibido como simbolo el Carnet y los Estatutos.
• Se han comprometido a vivir el proceso Catecumenal desde:
- la Catequesis sistematica
- las celebraciones sacramentales y Ia ORACION
- y el compromiso de evangelizar y servir desde la vida.

Objetivos de esta etapa:
I - DESCUBRIR la cxperiencia de fe del pueblo de Dios, tanto
en la Alianza como en su peregrinar.
2 - ACEPTAR que esta expericncia se va viviendo en la experiencia personal de cada dia.
3 - RESPONDER a la llamada que Dios hate a la Conversion
personal y comunitaria.

Contenidos y metodologia
Las catequesis de esta etapa nos Ilevan a conocer y vivir la experiencia do Fe del pueblo de Dios desde la ALIANZA hasta la venida
de Cristo , el Senor.
Son temas de gran aplicacion a la vida, que se profundizan: en
las Catequcsis semanales, las convivencias , la oracion y celebracion cornunitaria, las campanas , cl servicio al pobre y el compromiso de evangelizar tanto en el propio ambiente como en campanas
Misioneras (de Misiones populares v ad Gentes).
Temario:

1. ALIANZA: Cristo esta donde los hombres se csfuerzan por amar y buscan la alianza.
2. EXODO: Llamada a la libertad.
3. EL DESIERTO: Lugar de prueba.
4. TENTACION
5. ENCONTRAMOS A CRISTO EN LOS POBRES: En
ellos quicre ser servido.
6. CRISTO ESTA EN EL JUSTO PERSEGUIDO: El el
Siervo de Yahve.
7. CRISTO ESTA EN LOS QUE VIVEN Y TRANSMITEN
SU MENSAIE: Los Profetas.
8. CRISTO ESTA EN LA IGLESIA: su comunidad.
9. MARIA, VIRGEN Y MADRE DE LA IGLESIA: Modelo
educador del cristiano.
10. ANEXO 1. LA NUEVA SOCIEDAD: Fruto del Espiritu.
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12. ANEXO 111. EL CRECIMIENTO AFECTIVO.
• Duracion de esta Etapa: dos at5os.
• Material con que se cuenta:
- Carpeta de acompanamiento.
- Moral para joven.
- Material auxiliar.
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Los jovenes ban vivido , a to largo de la etapa primcra, la experiencia de Fe del pueblo de Dios en su Vida diaria. Saber que es
duro el desierto y la tentacion , que la Aliania es fidelidad v que
evangelizar y serv ir es costoso. En el "Paso de etapa " se les ha entregado la BIBLIA v se Ics ha pedido "que escuchen y se adhieran al
Senor'

Objetivos de esta etapa
1 - ADHERIRSE a Cristo como respuesta personal y lihre al
DON de la Fe.
2 - PROFUNDIZAR en los valores del Reino, como signo de
adhesion v de preparacion al compromiso temporal.
3 - CAER EN LA CUENTA v aceptar que la adhesion y la profundizacion en los valores del Reino, lievan a optar en la Vida desde
la Fe v a arriesgarse en la evangelizacion y servicio do los pobres.
4 - TOMAR a Maria como modelo de catequista y sierva de los
pobres, y, comprometerse en el servicio evangelizador.

Contenidos y metodologia
La creacion de ALTITUDES CRISTIANAS conlleva, ademas del
proceso sistematico en las Catequesis, la profundizacion en la experiencia de ORACION como base v fundamento (lei encucntro con
Dios en cl servicio (lei pobre, la participacion activa v responsable
en la liturgia de la Iglesia, el sen•icio directo al pobrc y esc estilo
de vida que hace al joven Testigo de Jesucristo en el propio
ambicnte y audaz Misionero "ad Gentes". Nota importante en esta
ctapa es el ACOMPANAMIENTO ESPIRITUAL. El joven estzi Ilegando a la madurez y tiempo de OPCIONES; opcion de Fe, vocacional v de Vida, v en estos momentos, el joven necesita el ACOMPANAMIENTO espiritual del adulto.
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I - YO CREO en Jesus do Nazaret.
2 - LQUIEN dice la gentc quc SOY YO?
3 - Jesus ZQUIEN ERES TU?
4 - AMBIENTE de Jesus de Nazaret.
5 - ASI VEMOS a Jesus de Nazaret.
6 - Jesus, EL MESIAS.
7 - Jesus proclama EL REINO DE DIOS (1).
8 - Jesus proclama EL REINO DE DIOS (II).
9 - Jesus proclara EL REINO DE DIOS (III).
10 - LAS TENTACIONES, alternativas mesianicas del
Reino.
11 - Jesus de Nazaret y los VALORES DE ESTE MUNDO.
12 - EL DIOS de Jesus de Nazaret.
13 - Y por eso LO MATARON.
14 - pero DIOS LO RESUCITO.
15 - v nosotros somos TESTIGOS DE SU RESURRECCION.
16 - v envio desde el Padre EL ESPIRITU SANTO.
17 - Jesus, HIJO DE DIOS, hecho hombre por nuestra salvacion.
18 - ANEXO 1: la entrega de la vida.
19 - ANEXO 11: el testimonio.
20 - AN EXO III. la evangelization.
• Duration de esta ETAPA: tres arios.
• Material con quc se cuenta: Carpeta de Catequesis para los
jovenes.
Carpeta de acompahamiento.
Material au.xiliar.

ETAPA TERCERA

• Los jovenes, a lo largo de la Segunda Etapa, han vivido tin
apretado programa de Adhesion a Jesucristo desde: el CONOCIMIENTO y adhesion (Catequesis), el servicio at pobre y la evangclizacion (servicio) y la praxis de la ORACION y los Sacramentos
(celebraci6n de la Fe). Han recibido el CRISTO come sepal de paso
de etapa y "como Ilamada al testimonio y proclamation del Mensaje" y se encuentran en una nueva Ease de madurcz.

Objetivos de esta etapa
1 - DESCUBRIR la comunidad cristiana como el lugar natural
donde vive y crece la Fe.
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3 - PROFUNDIZAR en la teologia v praxis de los Sacramentos
de la Iglesia.
4 - OPTAR por la vida cristiana, imitando a Maria, en la Evangelizacion y Servicio.

Contenidos y metodologia
Desarrollar y profundizar los objetivos de esta etapa lleva consigo: optar por la Iglesia, sentirse miembro de la Iglesia, y, estar
dispuesto a dar testimonio de lo que se ES y de to que se practica
"LA PALABRA DE DIOS ES PREDICADA A LOS POBRES".
El desarrollo de esta etapa, ademas de la profundizacion en
los contenidos catequeticos conlleva: adquirir el habito de la ORACION, servir periodicamente a los pobres, e iniciarse en el ServicioMinisterio Carismatico que pueda marcar la "permanencia" como
Laico al concluir el proceso.
El joven, ha comenzado a tener responsabilidadcs diversas
como "animador" dentro de la Asociacion y sigue necesitando EL
ACOMPANAMIENTO ESPIRITUAL como medio de evaluaci6n personal de los contenidos y actitudes que transmite, y como servicio
y ratificacion de su fidelidad.
Temario: 1 - La Iglesia.
2 - Los Sacramentos.
La Acci6n Pastoral (Servicios-Ministerios).
No tenemos una carpeta de Catequesis como en las etapas anteriores, sino que usamos: la Carpeta III de Formacion, del P. Rafael
Ortega, C.M. y el libro de los Sacramentos en la Iglesia, de D. Borobio.
• Duraci6n de esta etapa: tres anos.
• Y con la ENTREGA de la luz como "signo" se pasa a la etapa
Pastoral estable.

NUEVA ETAPA PASTORAL " ESTABLE"
En la vida Pastoral de la Iglesia "el proceso Catecumenal" tiene
un fin, y de pastoral de evangelizacion, se pasa a una Pastoral Ministerial y Sacramental. Al terminar el proceso, a los jovenes, se les
ofrece continuer en uno de los caminos iniciados en la etapa 3' en
linea Servicio-Ministerio:
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de Referencia (Catequesis de la Comunidad 252-55).
2 - En una de las Asociaciones Vicencianas de adultos: Voluntarias de la Caridad o Conferencias de San Vicente de Paul.
3 - En la Asociacion como F.M.V. (Familia Mariana Vicenciana)
como animador de la Comunidad, tanto de jovenes como de adultos.

Esperanzas nuevas de servicio
1 - Las Misiones. Llevamos cinco anos enviando jovenes a paises de Mision como Misioneros. Este atio parten 54. Unos van solo
para los meses de verano, otros para un ato, y algunos, para un
tiempo mas prolongado.
Vienen colaborando en las Misiones Populares, y, hasta se ha
aceptado una Zona montanosa del sur de Espana donde los jovenes van a ser los primeros responsables del desarrollo de la Mision
permanente.
2 - El servicio organizado. Los jovenes que han terminado el
proceso, sirven organizadamente en Caritas Parroquial y cn colaboracion con las Voluntarias y Conferencias.
3 - La Virgen de la Medalla Milagrosa visita gran parte de las
familias de J.M.V. y la Catequesis familiar se csta abriendo un nuevo
Camino. Los jovenes nos acercan a sus familias.
4 - F.M.V., que en principio son los padres de los J.M.V. esta
siendo una realidad. Los mayores se estan dejando evangelizar
desde los jovenes.
Una maravillosa esperanza. Un mundo nuevo a evangelizar,
Vicenciano y amparado por la Virgen Milagrosa.
Jesus M° LUSARRETA ('.:14.
Director Nacional J.M.V. en Esti;ia

J.M.V. - Envio misionero - Honduras, 1989
Finales de junio siemprc es para Juventudes Marianas Vicencianas un tiempo misionero por excelencia . Es el tiempo de enviar
a sus misioneros . Y este ario van para Honduras, Santo Domingo
y Mexico.
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jovenes, 2 Scminaristas nuestros y 2 Sacerdotes Patilcs, ademas de
los 5 jovenes que han estado todo el ario como permanentes . 33 personas de los diferentes puntos de Esparia son recibidas por nuestros misioneros como Iluvia buena para regar los campos de la
Mision.
Hay personas que, con bucna intencion, se prcguntan si vale
la pena Canto esfucrzo para solo dos meses. Si se mide con criterios economicos, tal vez no. Pero a mi siempre me han ensenado
que la fe v las cocas de la fe no tienen criterios economicos. Nuestros misioneros dicen que si vale la pena. Un Misionero, de esos
que han estado por Honduras mas de 25 arios, al scr preguntado
por un joven si valia la pena el it por un solo mes, pues no podia
mas, lc contestO quc aunque fuera por 15 dias. El rnisionero habia
entendido que pretendia el Movimiento J.M.V. al hacer estos envios
misioneros. Crear y suscitar el ambiente misionero, eso que tal vez
se esta perdiendo en nuestras Provincias.
Las palabras de Juan Pablo 11 en "Christifideles Laici" n. 35,
nos estimulan a seguir en esta aninntcion misionera:
"La lglesia, nnientras advierte v vive la actual urgencia de la nueva
evangelizacion, no puede sustraerse a la perenne tnisian de Uevar el
evangelio a cuantos, ... no coconocen todavia a Cristo redentor del
hombre . Esta es la responsabilidad rands especificanrente misionera
que Jestis ha confiado y diarianrenre vuelve a con liar a su lglesia ".
''La accion de los lieles laicos
se revela hoy cada vez Crabs necesaria y valiosa".

El mandato de Cristo "Id por todo e 1 rnundo" sigue encontrando
en nucstro Movimiento de J.M.V. j6venes generosos, unos para unos
meses y otros para arios, dispuestos a entregar su ticmpo, su vida
y sus ilusiones a la obra de la Evangelizaci6n.
Y nuestra Provincia les apoya. Y tienen quc saber que es un
compromiso Provincial con ellos. Nuestras Normas Provinciales
asi lo recogen: "De ntodo especial se promoverd el Movimiento de
Juventudes Marianas Vicencianas, asignando para este ministerio
a un Padre en cada una de las Zonas geogrdficas de nuestra Provincia" (N.P. 1.6.1.). Y en el "Provecto Provincial", 1989-1991, dice:
"Desde nuestras Casas, potenciar la colahoracion en los rnhristerios
con ... v el Movimiento de Juventudes Marianas Vicencianas en
Espana y Honduras, ..." P.P. 1989-1991, 111.1,5). Yen los nUmeros
IV, 1,9 y IV, 1.10 tenemos referencias dc como promover este Movimiento.
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y ayudamos e la Iglesia de Honduras. Se trabaja en todos los Campos, pero en especial con los ninos y jovenes. Nuestro estilo es el
de las Misiones Populares como las conocemos en Espana, con las
acomodaciones necesarias y pedidas por la Mision.
En Movimiento J.M.V. en Honduras esta totalmente consolidado. En las dos Oltimas Carnpanas ya no hemos tenido el objetivo
de crear nuevas comunidades, si no el de potenciarlas v el que
empiecen a trabajar con nosotros. Ya es tin hecho que junto al joven
espanol esta un joven hondurerio. Es decir, tratamos de ayudar a
formar lideres entre ellos y, en los campus que epos ya han aceptado, nosotros nos presentamos como ayudantes.
La Campana Infantil, aunque no la prepara J.M.V., colabora
con todas sus fuerzas. El Tema de este ano son los Derechos Hionanos. El Slogan: ,DEPENDE DE MI, DEPENDE DE USTED, DE
TODOS, DE TODOS, QUE SE CUMPLAN LOS DERECHOS HUMANOS.
Y para terminar una buena noticia. Juventudes Marianas Vicencianas de Catalunya va ha Ilegado a la TERCERA ETAPA - la
ultima -. En la Vigilia de Pentecostes I 1 jovenes hicieron su paso.
El P. Jose Mulet presidio la Celebracion. Ahora el Movimiento ya
esta completamente establecido en sus difcrcntcs etapas. Era necesario para su consolidacion.
Miguel GARCIA C.M.
"Butll. Inform .", Barcelona N° 100, pp. 11-12

QUANTE AUREOLE IN LISTA D'ATTESA;
LA TECNOLOGIA SI ALLEA Al SANTI

La "Fabhrica dei santi"e in superproduzione? E papa Wojtvla
sta in flazionando le beatificazioni e le canonizzazioni? Se ne dibatte in questi giorni con la sottile ironia data dall'applicazione
di meta fore industriali a realty
del tutto fuori... produzione.

Tan to piiu che, dialogando con
giovani a Seregno it 13 marzo
scorso, it cardinale Ratzinger invito a riflettere sulla necessity di
tener conto di alcune "priority"
nella scelta delle figure da heati ficare. Tenendo canto se "il Toro messaggio concerne la Chiesa
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Proprio stamattina Giovanni
Paolo 11 proclama la prima Santa dell'anno, Clelia Barbieri, una
ragazza delta campagna bolognese morta net 1870 a 23 anni,
semianalfabeta ma divenuta la
pit giovane fondatrice di una famiglia religiosa nella storia della Chiesa. Per l'anno in corso, sono previste altre due canonizzazioni e 13 beatificazioni in complessive 8 cerimonie. Con quelle
in programma per 1'89, saranno
ben 117 le beatificazioni compiute da Giovanni Paolo II per un
totale di 319 nuovi beati, mentre
le canonizzazioni saranno 22 per
257 nuovi santi. Il numero maggiore dei soggetti elevati agli
onori degli altars come beati (ricevono un culto limitato ad una
diocesi o ad una famiglia religiosa) o come santi (celebrati dalla
Chiesa universale) dipende dal
fatto the per martini vittime di
una stessa ondata persecutoria,
si procede ad una proclamazione collettiva, pur essendo state
vagliate le singole posizioni.
Difatti, Ira be beatificazioni
compiute da Giovanni Paolo 11,
vi Sono quelle di 99 martini della Rivoluzione Francese e 85 Belle persecuzioni contro i cattolici inglesi dopo to scisma di Enrico VIII. Alto stesso modo, a
rendere motto alto it numero dei
santi dell'attuale pontificato, vi

sono due canonizzazioni collettive motto affollate: it 6 tnaggio
'84, a Seul, furono proclamati
santi 10.3 martin delle persecuzioni coreane e it 19 giugno scorso vennero canonizzati, a Roma,
117 martini vietnarniti. Esaminando i dati del prezioso volume
Index ac Status Causarum, curato da monsignor Pietro Galavotti delta Congregazione per be cause dei santi, ci si accorge the it
ritmo delle canonizzazioni (22),
tenuto in 11 anni da papa Wovtvla, non e poi motto pill sostenuto di quello di Paolo VI (21 in
15 anni), di Pio X11 (33 in 19 anni) o di Pio XI (26 in 17 anni).
Dove l'attuale pontefice sbaraglia it campo dei predecessors e
per le beatificazioni: ben 117 su
un totale di 201 avvenute dal
1900 all'89 compreso. It perche di
questa sproporzione to abbiamo
girato ai diretti interessati del dicastero competente. La risposta
e in parse sorprendente, anche se
c'era da aspettarselo. La tecnologia si e alleata alla santitd. Dice
un prelato the vuol mantenere
l'anonimato: "Anche i tempi della Chiesa sono diventati piic brevi. Quello else prima si faceva in
30-40 anni ora to si compie in
motto meno. Abbiamo i computer, le testimonianza sono su nastro, it lavoro delta pubblicazione dei documenti e motto pit accelerato. Un'istruttoria compiuta a New York arriva da noi, in
Vaticano, net giro di tin mese,
mentre prima ci volevano degli
anni. Inoltre, mentre prima it postulatore di una causa lavorava
spesso da solo per decenni, ora
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svolge in equipeu . Questa maggiore celerita - sottolinea it prelato - non va a scapito delta
'pttntigliosita " deli'indagine sulla vita e le virtu di an "servo di
Die", cioe del candidato agli altari.
'La fahbrica dei santi"ha messo dunque at servizio delta propaganda delta santita anche i
ntezzi tecnici. Oltre ad uno snellime» to di procedure avvenuto
contemporanea ^^tente at nuovo
codice di diritto canonico nell'83.
La novita maggiore a it coinvolgimento Belle diocesi the espletano tutta 1'Istruttoria , raccogliendo le prove sulla vita, la
rnorte, la lama di santita o it
martirio e la documentazione di
eventuali prodigi riconosciuti alla sua intercessione. Cio spiega
it Salto di celerita avvenuto per
le cause di beatificazione con
!'atiuale pontificato . Anche se
non si scende sotto i 30anni dalla rnorte del futuro beato, con
1'unica eccezione delta martire
zairese Anuarite Nengapeta, beatificata a Kinshasa it 15 agosto
'85, a soli 21 anni dalla morte.
La Chiesa cattolica - oggi forse piti di ieri - punta motto sui
modelli delle virtu cristiane, soprattutto dei laici e di figure provenienti dalle nazioni del Terzo
Mondo. Per riequilibrare la soverchiante presenza delle vecchie "nazioni cristiane " net catalogo dei bead e dei santi, Giovanni Paolo II abbina i suoi viaggi
a delle beatificazioni compiute
sul posto. Cosi sara net prossimo

viaggio africano: it 29 aprile, a
Tananarive , proclamera heata
una vedova di 48 anni, Vittoria
Rasoamanarivo e, tre giorni dopo, alla W union, beatifichera
fra' Scuhilione delle Scuole Cristiane , missionario nell'isola.
Alla questione sollevata da
Ratzinger, net dicastero interessato si limitano ad osservare the
le cause dei santi vanno avanti
sempre su sollecitazione "dal
basso", cioe dalla genie the vuole it riconoscimento of ficiale delta santita di una persona the ha
ammirato in vita o alla quale ricorrere dopo morte. Paradossalmente, t'aumentato ntunero di
beatificazioni e indotto delta
maggiore democratizzazione della Chiesa net post-Concilio.
In quest 'era di scienze statistiche, si pub sapere quanti sono i
santi e i beau riconosciuti , come
tali dalla Chiesa cattolica? La risposta non la conosce nessurto.
Si possono solo abbozzare delle
congetture. Tra i quindicimila e
diciottomila appare agli esperti
una cifra verosimile. Net dicastero vaticano per it culto, c'e> una
commissione the ssa esaminando tutu gli elenchi di sand e
bead indicati per ciascun giorno del calendario , espungendo
quelli ehe non sono storicantente sicuri o it cui culto non risulta approvalo u f ficialmenle dal!a Chiesa.
I santi "cancellati " sono una
minima parse. Questo lavoro di
revisione c campleto per i primo
quattro mesi del!'anno.
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Piu agevole a it calcolo dal
1588, da quando, con la prima rifornta delta Curia romana voluta da Sisto V, venne istituito un
dicastero per Ira hare le cause dei
santi. Da allora - secondo quanto risulta dalllndex ac status
causarum, curalo da monsignor
Pietro Galavotti - sono stati
proclamati 1290 bead in 240 beatificazioni e 557 santi in 211 canonizzazioni. Se si aggiungono
1401 "conferme di culto" per
1279 bead e 122 santi, abbiamo
un totale di 2569 bead e 679 santi. La di f ferenza Ira i due gruppi
e sostanzialin ente quella del cutto a livelto locale (bead) o universale (santi). Con l'aggiunta che,
per una canonizzazione, viene
impegnato u f ficiahnente it magistero infallibile delta Chiesa cattolica,
Dai santi con 1'aureola a quelli in lista d'attesa. Attualmente
sono 1533. Alcuni aspettano da
secoli o perche it processo relativo non ha potuto essere completato per mancanza di testimonianze e di documentazione o
perche manca it miracolo atteso
come segno celeste dell'eroicita
delle loro virtu. A volte, succede
che i fedeli si dimentichino di Toro e nessuno invochi la loro intercessione. Con la nuova disciplina , spetta ai vescovi locali avviare it lungo iter che, in alcuni
decenni, se tutto va hene, dovrehbe portare it candidato sugli alt ri.
Perconrinciare ci vuole pero it
nulla osta della Santa Sede.
Nell'88 sono stati 80 a riceverlo:

Ira questi it piic conosciulo in
Italia a sicurantente padre Mariano da Torino, it popolare Irate delta tv.
Vi sono anche i "rimandati"
non per colpa loro. Pure sui santi possono pesare i condizionamenli politici di quaggiu. F_sempio classico e it caso di Pio IX.
E stata dichiarata of ficialniente
1'croicita delle sue virtir, e stato
pure riconosciu to it prodigio dovuto alla sua intercessione, nta
la heati/icazione e rimandata site die. Sull'opportunita di procedere e stata pure nontinata
una conrntissione di cinque
esperti storici (Aubert, Martina,
Snider, Of fenbaunr, Eszer) che
avrebhe data pareri in nraggioranza positivi. La Segreteria di
Stato ha anche consultato tre illustri politici italiani (Andreotti,
Forlani e Spadolini) nta, evidenlernente , it Papa e i suoi consiglieri ritengono che l'esaltazione
di Pio IX provocherebbe polentiche ed equivoci.
Non sentbrano esserci ostacoli di natura politica sulla via della heatificaz.ione di Carlo (I Asburgo, ultimo imperatore d'Austria e re d'Ungheria, la cui moglie Zita a recentenrenle scontparsa. Sono stati ascoltati i testi
in 3 processi diocesani ed turn
conrntissione di storici sta completando to studio di alcuni prohlerni scottanti come la pace di
Brest-Litovsk per vedere se Carlo agi anche con la prudenza necessaria. Bisogna dare arty che
queste cause non vengono trattate con superficialita. Quando
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mise in dubbio la regolarita del
processo riguardante Maria Goretti, si vide rinfacciare hen 77errori nel suo volume.
Una riprova di tale scrupolosita
viene fornita dal easy di padre
Pio. Pochi hanno dubbi sulfa
santita e ii potere taumaturgico
del (rate cappuccino - a cominciare dallo stesso papa Wojtvla
the to sperimento di persona net
novembre 1962 - eppure la lase
diocesana del processo , cominciata net marzo '83 , finira solo alla fine dell '89. Dopo di the l'abbondante documentazione sara
inviata a Roma . Se it processo
diocesano di Manfredonia sara
riconosciuto valido, avra inizio
la trafila romana : tin relatore
the studiera gli atti, successivamente, prima 9 teologi e poi una
decina di cardinali dovranno
esprimere tin giudizio sulla eroicita delle virtu , it cui decreto sari firmato dal Papa . Quindi si
passera alto studio del Iniracolo:
prima i niedici delta consulta dovranno dire se la guarigione e inspiegabile quindi dovranno
esprirnersi , di nuovo, teologi e
cardinali. A quel punto , approvato it miracolo , non restera the
stabilire la data delta heati ficazione . Per padre Pio dovranno
passare ancora almeno altri cirque anni.
Dai tribunali con spese processuali e perizie alle tipografie per
la stampa di voluninosi dossier,
aggiungendo le tasse dovute, al-

la Santa Sede e it costo della cerirnonia di beati ficazione (dallo
stendardo ai libretti del rito),
quanto costa oggi l'intero processo di heati ficazione? Tra 150 e
180 milioni, a fare tutto in stretta econoinia. Considerando the
le procedure si protraggono per
decenni. 11 40% va per la stampa dei volumi degli atti, spesso
con migliaia di pagine, tin altro
40% nelle spese processuali e it
20% per le cerimonie conclusive.
lstituti religiosi clte vogliono fare le cose in grande con reliquiari, medaglie e libri divulgativi,
toccano facilntente il mezzo miliardo.
Allora solo chi ha ricclzi sponsor puo aspettarsi tin santo suali
altari ? Ecco cone risponde it
cardinale Pietro Palazzini, fins
al giugno scorso prefetto di questo dicastero : "Ce da ricordare
clte presso la Congregazione e
istituito tin fondo per be cause
povere". Devo aggiungere the
non e la Chiesa a "fare"i Santi,
ma la venerazione popolare. Se
la faina di santita e di f fusa, nolti
Sono coloro the invocano !'intercessione del servo di Dio; e se
1'intercessione e po.sitiva, e naturale c11e si ringrazi con tin obolo. Dunque , Canto maggiore e la
Tana, tanto inaggiori le o f ferte e
tanto minore I 'ostacolo econotnico
Orazio PETROSILLO
"11 Alessaggero ", Roma; 9-10 apri.,
1989, p . 13 e p. 17

- 106LE PERE DES PAUVRES ET LE PEINTRE DES HUMBLES;
SAINT VINCENT ET GEORGES DE LA TOUR

Dans un train qui m'emmenait vcrs Marseille Ic soir de Noel, je voyais
defiler sur I'horiaon des haies de cypres dessinant leurs sombres silhouettes sur les coups de pinceau d'un ciel de pourprc. J'etais justement en train
de lire un article sur un peintre oublie, que le demi siecle ecoule vient de
ressusciter avec emerveillement. II m'a paru si interessant que j'ai psis des
notes tout au long de cet article de la Revue "Les Etudes" de dcccmbre 1988
tout piquete de termes insolites. L'analyse de l'oeuvre du peintre faite par
l'auter, Serge Dieudonne, m'a suggere un parallClc entre l'evolution tie Saint
Vincent et celle de Georges de la Tour son contemporain, un parallcle dans
la maniere de voir et de comprendre le pauvrc.
Qui n'a en memoire le souvenir de tel ou tel tableau d'un grand peintre ou des personnages sortent dune ombre mysterieuse a la lumiere dune
humble flamme et dont les visages respirent uric intense vie intericurc. Ainsi
I'Adoration des Bergers (Le Louvre), ou La Nativite (Rennes), L'ange apparaissant a Saint Joseph (Nantes), La Madeleine penitente (New-York), Les
Larmes de Saint Pierre (Cleveland), et cc tableau dont ont parle recemment
sous les journaux francais: Saint Thomas tenant do la main droite on fer
de lance et do la gauche un livre.
Georges de la Tour est exacternent contcmporain de Saint Vincent. II
est ne en Lorraine, a Vic sur Seille en 1590, et it a vecu toute sa vie de peintre a Luneville ou it est mort en 1652.
II est d'un pays, La Lorraine que la sagesse de ses souverains avail tenu
a 1'ecart des guerres de religion. En face du protestantisme messin, les Dues
de Lorraine avaient Cleve un contrefeu en cream une UniversitC catholique a Pont-a-Mousson et en la confiant a la jeune Compagnie de Jesus. Its
avaient en meme temps favorisC do tout lour pouvoir ]'installation des Fits
de Saint Francois: on comptera, vers 1635, 37 couvents de Capucins el 43
de Franciscains divers, Ctablis en Lorraine. C'est de cc pays que sons parties diverse reformes: la reforme benedictine de St. Vanne en 1604, la
reforme des chanoines reguliers de St. Augustin en 1628 avec St. Pierre Fourier, la reforme des Prcmontres en 1630 avec Servais de Lairuel, lesquelles
se sort ensuite etendues en France. L'cnfance et la jeunesse de Georges de
la Tour sc passent dans un pays hrospe re Oil refine one intense ac tivite -^pirituclle.
Mais les ambitions tie Richelieu, ses alliances avec les protestants allemands, l'inconscience aventuriere du Duc Charles IV, allaient a partir de
1631 plonger la Lorraine dans les horreurs de la guerre. Les planches de
Callot le graveur contemporain de Georges de la Tour nous ont laiss6 une
description precise des scenes de guerre et de pillage ou d'incendie. Les
ravages des troupes de passage, en particulier des suedois allies des fiancais, ont laisse dans les memoires, jusqu'aujourd'hui, un souvenir horrifie. La peste a plusieurs reprises de 1631 a 1637 est venue achever Ics malheurs de la guerere et laissa le pays au 3/4 depeuplC et ruins. Georges tie
la Tour fut lui-meme temoin de l'incendie de sa ville de Luneville par les
francais en 1638.
Mr Vincent vint cn aide a la Lorraine grace a ses envoves qui sillonnerent le pays en organisant les secours, grace cn particulier a l'infatigable
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Regnard: it est en tenue de voyage et ecoute les instructions de Mr. Vincent, pendant qu'un notairc transcrit sur un registre les sornrnes qui lui
sort confices.

Georges de la Tour qui faisait partie des notables de Luncvillc dot s'associer au moins de couur a Bette lettre des echevins de la ville a Monsieur
Vincent (Coste 11, 257):
"Depuis plusieurs annees cette pauvre ville a ete of fligee de peste, de
guerre et de famine, qui font reduite all point de lextremite oit elle
est a present... on de nos enfants en Notre-Seigneur etant ici arrive
charge d'aumones, a grandement tempers l'exces de nos maux... Nous
benissons les instruments de son (Dieu) infinie clemence ... et vows
particulierement , Monsieur, que nous croyons etre, apres Dieu, le principal auteur d'un si grand bien... ".
Georges de la Tour et Monsieur Vincent ne se connaissaient pas, mais
le peintre a pu verifier de ses yeux 1'efficacite des secours que Saint Vincent envoyait en Lorraine. Saint Vincent a pu voir a la Cour l'un ou I'autre
des tableaux du peintre, que le Roi Louis XIII appreciait part iculierement
(Georges de la Tour par Jacques Thuillier p.6, Flammarion).
J'ai ete frappe par le parallele existant entre ('evolution spirituelle de
Saint Vincent et 1'evolution de Georges de la Tour, ou tout au moins do sa
vision du monde a travers ses toiler.
Saint Vincent au cours de ses annees de tatonnernent cherchait sa vole.
Tout en poursuivant son etablissement , it a experiments la gene , I'insecurite des lendemains . II a eu le temps d ' explorer les recoins de la misere
humaine , la rnisere morale qui se cache sous les ors et les dentelles, et in
misere matericlle de ceux que la societe rejette . iI a fait i'experience de la
vanite du monde et de la pauvrete do I'hommc.
Georges de la Tour lui aussi explore et depeint le monde des miserables mail aussi le monde des humbles clans la rudesse do Ieurs attitudes
et de leurs traits. Les tableaux de sa premiere periods dressent comme tin
inventaire de "cour des miracles ". Ainsi it saisit sur le vif la troupe de musiciens qui se battent comme des truands , la misere d'un vieux musicien qui
moud sur sa vielle unc ritournelle pour apitoyer les passants . II peint le
f ilou qui triche aux cartes , daps un tripot avec la complicite de l'hbtesse,
la bohemienne qui dit la bonne aventure a un godclurcau qui gobe ses propos sans s ' apercevoir que des cornparses de la prophetesse Ic dctroussent.
On lit sur Its visages les vices de la societe : I'orgueil , la suit isance , la cupidite, l'amour de l'argent , la colere . II a peint egalement une seric d ' apotres
et de saints , mais its ne sont ni idealises ni transformes par leur saintete.,
cc sont des hommes de tous Its jours, des ctres au visage epais , qui brandissent comme des armes les instruments de leur supplice . Ce sont des hornmes du peuple , des paysans , car I'Evangile destine a des pauvres doit etrc
annonce par des pauvres . Georges de la Tour est alle droit A la write brutale de l'homme clans ses vices et Bans ses defauts.
A partir de 1617, Saint Vincent, qui a deja cu le temps de faire l'inventaire de la misere hurnaine, ne va plus se contenter d'observer, tout en continuant son chemin very la reussite. Au cours de cette wince decisive pour
lui, it est oblige a deux reprises de s'investir personnel lemen t pour venir
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it va faire alors une dccouverte qui va bouleverser sa vie: c'est quc ces pauvres, ces gueux meprisables, ces paysans arricres, n'ont pas presquc la figure
ni 1'esprit de personnes raisonnables Cant its sort grossiers et terrestres.
Mais tournez ]a medaille et vous verrez par les luniieres de la foi que le
Fils de Dieu qui a voulu titre pauvrc pour noun est represent6 par ces pauvres, qu'il n'avait presque pas la figure d'un homme en sa passion, et quit
passait pour fou dans l'esprit des Gentils... (Coste XI, 31).
Apres cette date, Saint Vincent a definitivement tourne la medaille et
it va voir Jesus Christ dans la personne des pauvres et it lour consacrera
sa vie.
A partir de 1630, on a ]'impression que Georges de la Tour a Iui aussi
"tourne la medaille". Alors que s'abat sur la Lorraine sa patrie one nuit
d'apocalypse qu'eclaire seute la lueur des incendies, Georges de la Tour
ne va peindre dcsormais que des scenes de suit et d'interieur. Ses personnages eclaires par la rnodeste flarnrne d'une chandelle' ou par tin maigrc
lumignon, sort transfigures par on feu tout interieur. Pour Iui la Wait cllememe est transfigures par on feet tout interieur. Pour lui la nuit elle-mcmc
est translormee, c'est uric suit de paix. Matraux dit de Iui: "La Tour pc:int
la Wait, la nail etendue sur in terre, la forme seculaire du mvstC re pacific...
clans cette obscurite une veilleuse s'allurne: elle fait apparailre des bergers
serres autour dun enfant, la Nativite dons la flarmne iremblante va s'epandre jusqu'aux limites du monde... Aucun peintre pus none Rernbrandt ne
suggere ce vaste et mvslerieus silence: La Tour esi le seal interprele de la
part sereine des tencbres..." (Les Voix du silence, p. 389).
Georges do la Tour continue a peindre des humbles, ces gees modestes gti'it rencontre: cc soot a la fois Ics mcmes pauvres et cc ne sort plus
les mmmes. It les voit et nous les fait voir avec d'autres veux. II va nous donner one vision de foi sur le monde des pauvres, noes montrer quelle transformation, quelle sublimation s'operc quand on a vraiment tourne. la
medaille. Les scenes quit peint sort des scenes quotidiennes: dcux femmes
et un nouveau ne emmaillotte, uric mere apprenant a lire a sa I ille (Sainte
Anne et la Vierge), one jcune fille cveillant son grand pert (Ic songe de
Joseph), uric femme soignant on blesse (Saint Irene soignant Saint Sebasticn), un homme discutant avec une femme a cote (]'on groupe (Ic renicment
de Saint Pierre). Ses personnages les plus humbles sons transfigures, its
accedent a une elevation qu'aucune justice sociale ne leur fournira jamais...
a une noblesse d'ordre tout interieur (Dieudonne p. 648).
Les sujets de ses tableaux not bier one apparence profane et pourraient
titre interpretes comme tels, mais ses personnages s'clcvent a one dignite
sublime soutenue par Ic ur indigence et leur humititc. Ainsi au sujet de Marie,
le critique souligne "Auct.rn autre peintre que La Tour n'a o/fert tin equir•alent visuel du silence de Marie, ce silence d ons s'ernerveillait Rertdle, fair
de lumiere et de ravissement" (649). Dans tin temps d'effrayants de sasu'es,
La Tour a rappcle face a I'abaissernent des titres qui nail de la miscre physique, le prix des corps et des amts ct la pitie qui Icur est due. C'est cc qua
fait avec d'autres movers Monsieur Vincent, c'est la convinction qu'il a
essaye do transmettre a son cpoque et c'est la facon quit sous a Iaissee.
On peut relever enfin on dernier point de comparaison cntrc Georges
de La Tour et Monsieur Vincent. Celui-ci avait dans Ic principe le respect
des grandeurs de cc monde, hierarchies civiles no ecclesiastiques, mais it
ne s'en laissait absotument pas imposer par Ics apparences exterieures et
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de I'hommc. S'il jugeait quelqu'un indigne du poste auquel it pretendait,
it savait s'v opposer sans que rien ni personne puisse le faire ceder, ainsi
fit-il pour des candidats a 1'episcopat dont it pensait qu'ils ne feraient pas
honneur a leur charge.
Georges de La Tour en contradiction avec les conventions picturales
de son temps exclut de sa peinture tous ces accessoires inutiles dont on
croyait bon d'allubler les sujets religicux: nimbes, wiles d'ange, nuages do
gloire, prunelles renversees Bans 1'extase, nobles draperies, colonnades, perspectives de palais. Ces representations oir se eomplaisent les gloires terrestres ne sont pas faites, estime-t-il, pour exprimer Ics realites spirituelles. Le feu de la vie interieure doit transparaitre de tui-meme et bruler de
l'interieur les personnages quit habite . C'est peu-titre a cause de cc mepris
des conventions allant a 1'encontre des gouts de son siecle que Georges de
la Tour a ete oublie. En cette epoquc de Contre Reforme triomphante, it
parait pen catholique, mais comme Saint Vincent tellement cvangclique,
par le regard d'amour qu'il porte stir les humbles et par la vie interieure
dons it Ics animc.
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ETNOLOGIA L PASTORALE
IN INDONESIA

PRELIaIINARI a PREFA%IONE
E risaputo da tempo che l'Indonesia e tin mondo ricchissimo
sia di risorse naturali the di gruppi etnici diversi. Questa ricchezza
attrasse i colonialisti a calpestare it suolo indonesiano. Questa ricchezza di culture e dovuta alle molte etnie the abitano questo arcipelago. Ogni etnia possiede costumi . tradizioni, riti diversi chc
manifestano le caratteristiche di ciascuna di else. Proprio la variety
di queste culture fa grande e Bella c ricca la nazione indonesiana.
Alcune di queste culture per fortuna ancora sopravvivono lino ai
nostri giorni, sebbene l'era tecnologica abbia invaso i villaggi pity
interni di queste isole.
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alcuni elementi di queste culture, compatibilmente con le mie possibilita. Un vecchio proverbio dice the "cio the non si conosce, non
si ama". Forse questo proverbio vale anche per le ricchczze dells
etnie indonesiane. Un modo per conoscere i popoli e specialmente
quelli indonesiani c I'Etnologia. L'Etnologia a una scienza relativamente giovane. Non tutti la conoscono. Tanto the non si ritiene
ancora importante come materia di insegnamento nelle universita. Mentre l'etnologia potrebbe dare non pochi aiuti per la costruzione, to sviluppo e it progresso del popolo in ogni settore.
Appunto perchc I'Etnologia a assai utile per la conoscenza delI'uomo, not possiamo imparare motto dall'esperienza della storia,
soprattutto dalla storia colonials sotto I'Olanda. Infatti un motivo
del successo dei colonialisti nella loro missione c dovuto al fat to
chc essi furono sostenuti da esperti in etnologia prima the essi potessero conquistare e reggere it vasto impero coloniale. Al tempo
delta dominazione olandese la scienza cosiddetta etnologica ebbe
it posto dovutole per it suo sviluppo. In quel tempo si fecero molte
ricerche e studi sui problemi the riguardavano le etnie. Percio not
non dobbiamo vergognarci se abbiamo da imparare dalla storia di
tre secoli di servaggio allo straniero.
Oltre a dare un aiuto non piccolo allo sviluppo integrale delI'uomo, I'Etnologia da un aiuto notevole all'opera missionaria della Chiesa, specialmente net campo dell 'inculturazione. L'inculturazione infatti come sforzo di integrare i valori autentici di una cultura net cristianesimo e come sforzo di diffondere it messaggio delta
fede cristiana in ogni cultura umana, a in grado di conseguire to
scopo dovuto, se gli operators culturali posseggono, conoscono c
approfondiscono I'identita o le caratteristiche delle etnie o gruppi
etnici con i quali vengono a contatto. Senza questa prerogativa I'inculturazione a come un sub the sta alla superficie, the non potra
mai gustare e raccontare le bellez•z.e del fondo marino. L'etnologia
quindi pone le basi per un fruttuoso processo di inculturazione c
da un indirizzo alla contestualizzazione della fede, ossia all'indonesianizzazione. In tat modo l'inculturazione dar"i forma all'espressione delta fede secondo la carat teristica indonesiana.
Pertanto ecco la ripartizione degli argomenti: nei capitoli 1, 11
e III si parlera del significato, del contenuto e delta storia dell'etnologia in Indonesia. Net capitolo IV si presentano per sommi capi alcune etnic the vivono in Indonesia. Net capitolo V vengono esaminati alcuni riti, tradizioni, credenze e concezioni di vita di questi gruppi etnici, allo scopo di far risaltare le aspcttative e le csigenze di quei popoli per la buona novella. 11 passo seguente riguarda
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questo capitolo VI si esaminano anche i mezzi the si devono possedere e usare in una pastorale adeguata.
Cio the qui not esponiamo non abbraccia tutte le etnie the sono in Indonesia, ma solo una parte di quelle piu importanti. Speriamo di proseguire in queste ricerche. Dobbiamo ricordare the
1'Indonesia c abbastanza vasta e comprende circa quindicirnila isole.
Percid si presume esserci migliaia di etnie. Per raggiungerle tutte
ci vorra un periodo di tempo notevolmente lungo.
Certamente it contenuto di questo mio scritto e cnolto lontano
da una completezza e quindi non soddisfera le speranze e le attese. Ecco perche 1'autore umilmente chiede proposte, consigli e aiuti
dai lettori per perfezionare questo scritto.
Tuttavia siamo convinti the questo nostro lavoro sia utile per
noi. A tutti coloro the mi hanno aiutato in queste ricerche it mio
grazie.

CAPITOLO VII - RIASSUNTI
CAPITOLO I
Concetto di etnologia
L'Etnologia e la scienza the studia la cultura dei popoli primitivi, soprattutto le loro concezioni spirituali e loro sviluppo.
Cultura
1✓ la dimensione dell'uomo come creatore del mondo. Essa comprende: tradizioni, credenze, riti e simili. Nella cultura si trova anche la coscienza profonda.
Primitivo
Con questo termine si indicano quei popoli o etnie, the non hanno una storia e the si presentano con queste caratteristiche: society statica, conservatrice, dipendente strettamente dalla natura e
the non conosce ancora differenziazioni nel sistema della vita sociale.
Ambito dell'Etnologia
L'Etnologia ricerca la verita riguardo a quei popoli non storici, sia negli aspetti spirituali the materiali. L'Etnologia si serve Belle
altre scienze the studiano I'uomo.
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Storia dell'Etnologia in Indonesia
L'Etnologia in Indonesia nasce con la colonizzazione in concomitanza con l'occupazione olandese. Gli etnologi si servono della
Iota scicnza Per ,ostenerc la missions colonizzatrice del dominators ncl PIe'C L<,luni//ato.
Cultura originate in Indonesia
Di solito si divide la cultura della preistoria da quella della storia. II tempo delta pre-storia precedente all'entrata dell'influsso indu, a costituito dal:
- Paleolitico/eta delta pietra antica
- Mesolitico/eta della pietra media
- Neolitico/eta Bella pietra nuova
- Megalitico/eta delta pietra grande
I resti della cultura preistorica si rinvengono Dino ai nostri giorni in varie zone delta Indonesia. La vita della society della preistoria era caratterizzata dal nomadismo.
Credenze originals in Indonesia
Animismo
Ossia la credenza per la quale tutte le cose, l'uomo, le cose, gli
animali , le piante Sono animate.
Dinamismo
L la credenza secondo la quale tutte le cose, I'uomo, gli animali, le piante hanno delle forze magiche.
Influsso delle culture straniere
Con la venuta dei colonizzatori, inizia l'incontro tra le culture
straniere con quelle autoctone per opera dell'Induismo, del Buddismo, dell'Islam ed infine del Protestantesimo/Cattolicesimo. Inoltre avviene anche lo scambio dells culture dei popoli indonesiani
tra loro. L'incontro delle culture autoctone con quelle straniere segue le tre forme dell'assimilazione (unione di due o piu culture the
formano una nuova cultura senza the si abbia costrizione;
acculturazione (accoglienza di uno o piu aspetti di una cultura
in seguito all'incontro di due o piu culture);
inculturazione (incontro di due o pith culture the formano una
nuova cultura senza far perdere gli aspetti dells culture originali).
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Originc dei popoli indonesiani
Secondo la ricerca etnologica i popoli indonesiani rientrano
net gruppo "Malese-Polinesiano", the in seguito it Y.W. Schmidt
denomino Austronesia, ossia quei popoli the abitano le isole a sud
al di la del continente Indiano e chc comprendono: l'lndonesia, la
Melanesia, la Micronesia e la Polinesia.
II terminc Indonesia a usato per la prima volta da Earl Bastian
uno studioso inglese net 1850. Ufficialmente it nome Indonesia e
assunto nella carta del giuramento dei giovani (Sumpah Pemuda)
net 1928.

CAPITOLO IV
I popoli primitivi in Indonesia , Giava occidentale
Sundanensi
II territorio originario dei sundanensi a it Priangan o Pasundan. I nomi delle locality cominciano con la sillaha "Cl" the vuol
dire acqua. I sundanensi si dividono nettamente in due caste: la
nobilta (menak/privavi) e it popolino/contadini (cacah). Dopo la caduta del Regno Pajajaran avvenuta net 1500 comincio I'influsso delI'Islam da Giava net Pasundan.
La nuova realty porto un influsso notevolc nella cultura. L'esempio pid semplice a rintracciahite net termine "wavang", the net
Pasundan a conosciuto con la denominazione "wavabg gotek". Anche nella society contadina quella the era la divinity protettrice
dclle risaie vennc denominata "Nvi Poh Aji". II nubile piu famoso
del Regno Pajajaran, the a I'orgoglio dei sundanesi a it Re SiIiwangi.
Badui
I Badui sono anch'essi delta regione Sunda, ma la cui originality e ancora piu chiara. Essi si spinsero verso I'intcrno, per sfuggire all'influsso della religione islamica, the net 1500 venue diffusa dalla Fatahilah. La religione Badui e animistica; i Badui sono
ancora oggi ctassificati primitici, legati alle tradizioni antiche. Per
escmpio, poiche i loro antenati andavano a piedi quando si spostavano, essi ancora oggi camminano a piedi e non vogliono usare altri mezzi di locomozione. Le tribe Badui vivono in villaggi formati
da Kajcroan c Kaluaran. La piu alta autorita del villaggio c chiamata Girang Puun e it sue vice Jaro Dangka. Essi vivono sui pianori Belle montagne e dipendono dai lavori della terra.
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Wong tngger
Tengger vuol dire alto e quindi Wong Tengger sta a significare coloro the abitano gli altipiani. La storia di questa etnia a quasi
simile a quells dei Badui . Essi non vollero abbracciare la nuova
religione importata (islam) e si rifugiarono sulle montagne. La reIigione dei Wong Tengger a l'Induismo. Essi venerano grandemente it Dio Brahma, the secondo le loro credenze, si a incarnato come Dio del Fuoco ed ha posto la sua dimora sul Vulcano Bromo,
the a ritenuto sacro. Ogni anno essi fanno del le cerimonie speciali
per onorare it Dio Brahma. Nel rito dei morti i Wong Tengger tanno una cerimonia chc e detta "Entas-entas", the ha lo scopo di Iiberare dall'inferno I'anima di un defunto. Questa cerimonia c ancora in use ai nostri giorni.
Maduresi
L'isola di Madura ad est di Giava a poco fertile, per cui i maduresi, non potendo sopravvivcre solo con la coltivazione, si diedero ail'allevamento del bestiame e alla pesca. Da qui nacquc la
tradizione del Kerapan Sapi, the e un po' lo specchio delta vita e
del carattere Piero e duro dei maduresi. I maduresi ricevettero I'influsso della cultura giavanese, portata dai musulmani. La prova
di quests credenza e rispecchiata nella venerazione the essi hanno
verso it "Serat Yusuf", the viene usata per prevedere it futuro.
Balinesi
Bali a I'isola indonesiana, the ha ricevuto direttamente e conservato integralmente la religione Hindu. Cio e comprovato dal fatto
the e ancora forte ed e ancora valido it sistema dcllc caste. L'aspctto
della vita, the maggiormente dipende da questo sistema a it nratrimonio : a Bali vigono it matrimonio onesto, fuggitivo e anche quello di costrizione. L'eredita culturalc hindu a visibile ed ancora vigente net mondo contadino, chc c fondata sulfa divisione territoriale e nell'esercizio del consenso, the e conosciuto col norne di "Subak". II sistema amministrativo prevede i villaggi antichi e i villagi nuovi . II culto dei morti nella society balinese a considerato assai importante. La cerimonia stessa del funerale nelle grandi linee
si fa in due tappe. Nella prima tappa it cadavere del defunto viene
seppellito in direzione del Monte Semeru (simbolo delta Dimora
degli Dei). Nclla seconda tappa it cadavere viene bruciato perche
I'anima del defunto venga liberata dai peccati e raggiunga piir facilmente la felicity. I balinesi custodiscono gelosamente it culto degli antenati.
Lombok
L'isola di Lombok ha subito 1'influsso della cultura hindubalinese senza tralasciare le forme religiose popolari autoctone per
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della vita sociale a Lombok. Nei Campo artistico e precisamente
nella letteratura sono molto seguiti dal popolo i "Tutur Monyet"
(qualcosa simile ai Lutung Kasarung dei sindanesi).

Isola di Celebes o Sulawesi
Bugis e makassar
Sin dai tempi antichi i BUGIS sono conosciuti come instancabili navigators, the Sono arrivati dappertutto. "Arajang" e it simbolo delta grandezza e della nobilta di un uomo the ha girato it mondo. Infatti ancora oggi i Bugis sono additati per it loro dinamismo.
Molti dei makassaresi hanno abbracciato la religionc islamica. L'Islam entro in questa parte delle Celebes nel 1666 portato da
un fautore islamico proveniente da Sumatra Centrale di nome "Datuk Idandang". La credenza originaria a 1'animismo: essi infatti credono e vencrano gli spiriti protettori chc chiamano "Dewata".
Tora ja
Toraja significa coloro the abitano luoghi elevati/al t i piano. Ouesto nome fu dato loro dai Bugis the vivevano invece nelle zone pianeggianti lungo la costa. Anche la religionc dei Toraja e I'animismo. Un rito the si fa anche ai nostri giorni e la seconda sepoltura
di un defunto. II luogo dove avvengono questi riti e disseminato
di grotte di calce. I Toraja credono the I'anima vivo per 1'etcrnita.
Essi venerano le anime degli antenati, the mantengono la pace ncl
mondo. Essi denominano gli antenati creatori di tutta la natura col
nome di "Puang Matua".
Isola di Sumatra
Nias
Gli abitanti dell'isola di Nias si dividono in due grandi gruppi
a seconda della forma delta loro casa. Quelli del sud costruiscono
la Casa in forma rettangolare su palafitte. Quells del nord invece
fanno le case in forma ovale. I Nias hanno la caratteristica di avere una cultura megalitica. In ogni villaggio ci sono degli spiazzi ove
si ergono queste stele di pietra. Nei mezzo it monumento inegalitico piu alto, circa due metri, si usa come luogo di venerazione del
Dio Ciwa. Questo monumento simboleggia la potenza maschile.
Batak karo
Questa grossa etnia the si divide in vari rarni, e famosa in tutta ('Indonesia per la sua caratteristica fondamentale delta "Marga". La marga e I'unita delle famiglie sulla base delle relazioni di
sangue e di discendenza. L'applicazione delle relazioni sociali regolate dalla Marga a strettissima per quanto riguarda i probiemi

- 316 matrimoniali . I Batak Karo, i quali occupano it territorio a nord
del lago Toba, sono in grande maggioranza animisti. I Karo si dividono in cinque grandi Marga e cioe: Karo, Ginting, Perangin, Tarigan e Sembiring.
Batak toba
Questo ramo dei Batak abita la zona attorno al Lago Toba. Essi sono in una posizione privilegiata perche custodiscono i luoghi
dei Re Batak, considerati gli antenati di tutta la stirpe. La loro religions a un misto di anirnismo c culto degli antenati. Le due forme religiose sono ugualmente forti. "Debata Mulajadi na Balon"
e la potenza a cui soggiacciono tulle le cose. Questo mito spiega
la concezione Batak di un unico Dio. I costumi e le tradizioni matrimoniali sono motto importanti per i Batak Toba. Quella delta
"Mongoli" a la cerimonia delta consegna dei doni ai genitori della
ragazza. Anche a Giava c'e una cerimonia simile the e detta "tukon'.
Batak nrandailing
Questo ramo Batak a situato nella zona a sud del lago Toba.
La maggioranza a di religione islamica, portata dai Minangkabau
nell'anno 1875. Tuttavia nella cultura mandailing si rinvengono
tracce di induismo Siwa come anche it buddismo. Cio c comprovato dalla presenza nelle credenze popolari di un culto alla Dea Belle
risaie ed altri spiriti invocati in varie circostanze.

ISOLA DEL BORNEO ( KALIMANTAN)
Dayak
Questo nome e stato dato dai Malesi e sta a indicare gli uomini delta foresta o della montagna. Tuttavia iI motivo del loco secolare isolamento lo possiamo trovare net lord caparbio riliuto agli
influssi stranieri e all'lslam portato dai Malcsi. Poiche la Ioro caratteristica di vita e semi-nomads, gli etnologi classificano i Davak
on popolo primitivo. I Davak sono animisti e dinamisti, ma ci sono
molti tra essi the hanno abbracciato l'Islam a causa del le relazioni commerciali con i Malesi. I Davak credono in una Potenza Suprema the governa tulle Ic cose e the essi chiamano "i amai Tingai" o Mahatara o anche Mahatalia. I Dayak sono schiavi di numerosi tabu e osser-,vanze. the regolano la vita sociale. La trasgressione di tali tabu arreca danno e disgrazie a tutti i membri Bella tribe. Essi conoscono tanti strumenti come it Mandan, it Sunipitan.
(I Davak sono rinomati come tagliatori di teste ("Mengavu'') (lei nemici, come prova del loro coraggio e lierezza. II rito delta sepoltura detto Tjambe o Tiwak prende un posto specials: nelle Ion) tradizioni.
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Analisi religiosa
Questa analisi ha to scopo di vedere net suo complesso le forme e le concezioni riguardo alta vita presso questi popoli, se ci sono in essi i gerrni religiosi e fin dove arriva I'opera delta preparazione divina. Cosicchc net dialogo/incontro col messaggio di Cristo, the e la pienezza di ogni aspirazione spirituale dell'uomo, si
raggiunga it Signore, ossia Gesu Cristo, Via, Verity e Vita (Gv 14,6).
Verificare l'atteggiamento delta Chiesa verso gli interessi e Ic
culture, le religioni dei popoli primitivi, the "non di rado rispecchiano la lute delta verita, the illumina ogni uomo" (NA 2). La Chiesa consiglia di non cambiare o trascurare tutto cio the non contrasta apertamente con l'insegnamento c la morale cristiana.
Concetto di religione
Retigione c it sottomettersi a qualcuno pi%i alto (Dio) nella convinzione the l'uomo dipende da qualcosa di piii alto (Dio), the t'uorno con le sue proprie forze non e capace di salvare se stesso. Ecco
it rnotivo delta totale sottornissione a Dio.
La religione si puo anche definire come una risposta delt'uomo at mistero delta vita attraverso i riti, i simboli e le concezioni.
Concetto di dialogo
Dialogo e it parlare tra due o piu persone. Net dialogo avviene
to scambio di valori the posseggono le singole parti. it dialogo infine ha to scopo di dare informazioni e i valori the si posseggono
e aiutare I'altra parte a prendere decisioni, che si possono responsabilizzare. Cos! pure it dialogo the avviene tra i valori di una cuttura e it messaggio del Cristo e per scambiare informazioni e valori the si posseggono.
Valori degni di attenzione
1. Riconoscere I'esistenza di una potenza sornrna.
11 riconoscimento di questa Potcnza Suprema assume concezioni e nomi diversi per ciascun popolo. Tuttavia it significato e
it fine e to stesso: riconoscere it Signore principio e creatore del
mondo sia naturale the umano, the guida c governa in modo
attivo.
2. Una fede viva.
Le credenze the vivono nella maggior parte dei popoli indonesiani sono I'animismo e it dinamismo. Questo senso religioso di base
dell'animo indonesiano si esprime in una gamma infinita di forme
e atteggiamenti, the manifesta it desiderio del cuore umano di aflidarsi a questa potcnza suprema, the Bola puo proteggerlo dalle
incertezze delta vita. Da qui i sacrifici e le offerte piene di speranz.a at Dio Creatore.
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Atteggiamento pastorale
Parlare del problema pastorale non c altro the parlare delle
quattro funzioni fondamentali della missione evangelizzatrice della
Chiesa: educare, sviluppare e far maturare la fede in coloro the
gia credono. Invitarc coloro the ancora non credono o the non conoscono Dio a crescere nella fede.
Inculturazione
Lo scopo dell'inculturazione e di integrare i valori autentici dclle culture locali nella tradizione o cultura cristiana. L'inculturazione prevede anche di annunciare la fede cristiana nelle culture
o tradizioni locali; cio nel complesso degli aspetti e dimensioni della
vita umana. Escatologicamente parlando I'inculturazione prepara
l'uomo ad accogliere la venuta del Signore. In modo temporale infine l'inculturazione tende a radicare ed edificare la Chiesa presso
qualsiasi popolo.
Operatori pastorali
Ricordando the l'attivita pastorale ha lo scopo di far crescere, educare, maturare e sviluppare la fede, gli opcratori pastorali
debbono essere credenti e radicati nella fedc. Questo e compito della
Chiesa tutta, del popolo credente, dei battezzati. II ruolo degli opcratori pastorali e quello di essere dei "facilitatori", nel senso the
essi operano in modo tale da facilitare la comunicazione della fede sia nel trasmetterla the nel farla crescere.
Mezzi
I mezzi sono le fonti della fede stessa, ossia la Bibbia, la Tradizione, it poterc discente della Chiesa, it Magistero.
Innanzitutto it Libro Sacro come norma suprema della fede e
testimonianza autentica dei fatti the riguardano it Cristo.
La Tradizione come processo di approfondimento per ogni forma di vita ecclesiale e un mezzo assai utile per aiutarc a santificare e sviluppare la fede del popolo di Dio.
II Magistero ordinario e straordinario delta Chiesa e l'istituzione attraverso la quale ci viene interpretata la Parola di Dio sia
scritta the orale e trasmessa in modo autentico. Percin gli operatori pastorali non possono trascurare di ascoltare la voce della Chiesa the vivo e the possiede l'autorita per farlo.
John TOA'DOV/IDJOJO, C.AL
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SPIRITUALITE
A PROPOS DU SERVICE DES PAUVRES
I - De quoi parlons -nous? Que veut dire " pauvre"
Et d'abord, comment parler?
"La pauvrete", c'est abstrait; certes, les concepts noun sont
indispensables pour cerner le reel, pour saisir I'essentiel des chosen, leurs lois internes et leurs relations. Mais ils sont insuffisants
pour une approche complete des realites, car it n'existe que des
individus. Un concept nous permet de voir l'unite profonde entre
des individus ou des faits particuliers differents, mais pour etre
humains, it nous Taut aussi et en meme temps saisir les differences profondes entre les individus. Bref, "la pauvrete", ca n'existe
pas, it n'existe que des pauvres, tel pauvre.
" Les plus pauvres ", cc nest pas abstrait, puisque 4 a englobe
une pluralitc ; mais c'est tout de meme une restriction qui fait abstraction de cc que vit l'individu : c'est une vue universelle de I'esprit,
qui domine un ensemble et qui v fait un tri, qui cvalue , compare,
juge; or , celui qui souffre, 4 a lui fait quoi de savoir qu'il souffre
moms quc d ' autres, et que done, on ne va pas aller a lui, mail "aux
plus pauvres "? Cclui qui souffre, souffre ; celui qui est en detresse
est en detresse ; it ne fait pas Ic detail, it ne se compare pas; ou, si
comparaison it pout y avoir , c'est a lui de la faire, a lui de nous
dire: "un tel est plus en detresse que moi ": ce West pas a nous. Brcf,
contentons- nous de parler des pauvres...

Quest-ce que c'est, "etre pauvre"?
A. A contrario: une notion s'eclaire souvent si on la compare
aux notions auxquelles on I'oppose: a quoi convient-il exactement
d'opposer "pauvrc"?
• Est-cc l'oppose de "riche"? NON; outre que Von tombe dins
les questions de frontiers (a partir de quoi est-on riche? en-(lessous
de quel niveau est-on pauvres?) et de relativite (scion les continents
et les pays, et meme les individus: tel se trouvera riche avev 10 000
F et tel autre se trouvera pauvre, dans la meme rue, s'il n'a pas
plus que 50 000 F)... On passe surtout a cote de toutes sorter d'autres
aspects de pauvretes...; ainsi cette fille de famillc bourgeoise qui
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pore, tantot chez sa mere, separes...
• Est-ce I'oppose de "proprietaire"? On strait porte a le dire:
quelle que soil ('importance du domaine ou de l'avoir, le proprietairc a une mentalit& do maitre, d'independant, le pauvre nest pas
chez lui, nest pas "a soi", it est dependant... Mais NON, c'est trop
restrictif, c'est faire de la pauvrete une situation inhumaine en tant
que telle. on ne voit plus comment elle pourra titre une beatitude,
car la propriete privee nest pas un mal en soi, elle est memo,
lorsqu'elle se limite aux besoins personnels, la seule garantie des
droits fondamentaux de la personne, dune sphere personnelle a
I'abri des incursions d'un pouvoir totalitaire... De plus, it petit V
avoir des proprietaires pauvres, ou des pauvres qui soul proprietaires (d'une petite maison, d'un jardin...).
• Il semble que ('EXACT OPPOSE DE "PAUVRE" SOIT
"MUNI ", " POURVU ", "GARANTI", "ECOUTE": celui dont Ic Icndemain est assure , qui pent se faire entendre , dont Its droits sons
proteges , qui aura du recours et du secours, qui est a I'abri du risque, d ' un risque ordinaire, moven , soil par ses hiens materiels, scot
par ses forces, soil par ses relations , qui le mettront a l'abri de la
perte do sa vie et de ses droits.
B. On pourrait done dire que le pauvre , c'est Ic demuni, celui
qui est expose, sans garantie, pas ecoute.
Ceci permct de couvrir toutes les sortes de pauvretes: demuni
soil d'argent, soil de possession, soil de sante, de forces, soil de
heaute, de charme, soil d'autorite, de puissance, soil de capacite
d'expression, de facilite de parole, soil d'ecoute, soil de droits ou
de moven de rt'aliscr ses droits...
Cela vaut pour tous les ages.. pour loutes les situations sociales, economiques ou politiques...
Et cela fait saisir combien n'importe qui , meme le plus riche
ou le plus puissant ou le plus considers , peut brutalment tomher
clans la plus extreme detresse ... devenir on paria , tin 111.1111ilie, Lill
prisonnier . Un pauvre, c ' est un vieux , ou tin malade, ou tin petit
enfant, ou tin deprime , ou un dslaisse, moque.. . Le pauvre est ('anticipation de la mort - et parfois it en meurt . Un pauvre est sans
pouvoir, sans intimite , sans un coin a soi, sans appui , sans independance , sans autonomic ; sans parole: quand it est humilie, it se
tait; mais it cst attache a ses pauvres objets...
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A. ALL pire, et crest le propre de noire societe, on les cache. La
rue, la place, le supermarche, le train, les reclames, etc., pour v
paraitre, it faut ctre jeune, en bonne saute, beau et riche; (pas forcement propre, car noun avons fait de la salete une coquet terie, un
"jeans delave" coiite cher...).
Un handicape ( moins maintenant , toutefois; on leur a fait une
certaine place au soleil), un homme qui ne peut payer son train,
son epicerie , son restaurant , n'a pas sa place.
Le pauvre gene, derange: qu'il se cache!
Alors, on les parque: on les regroupe par categories: Ies debiIes; les vieux; Ies cas sociaux; les malades; bien a I'ecart de la societe
et Ies uns des autres. Il faut Ic vouloir (ou v cure oblige) pour entrcr
dans ces usines de traitement des humanites usees...
B. Ou bien , a ('inverse, on en a plein la bouche . Crest aussi une
mode de parler des pauvres, dans I'Eglisc post-conciliaire, qu'on
tilt servante et pauvre... mais aussi dans Ies mass media, lors de
catastrophes particulieres... et, bien sur, Bans le monde politiquc.
Parler des pauvres est facile, n'engage a rien , donne I'impression d'avoir fait beaucoup et d'etre humain.
Le pauvre, Iui, it se tait; quand it est victime d'erreur ou d'injustice, ou quand it est humilie, iI se tait... it ne Bait pas parler, ou it
est decourage de parler, sachant que 4a ne servirait a rien...
C. Enfin , all mieux, On fait quelque chose pour : on sett les pauvres... On lour fait de 1'animation, on leur fait faire du sport, on
les lave, on les habille, on les promene... et meme, si vicux soientils, on les invite au plaisir sexucl, devenu pour toute une panic de
nos psvchiatres, pediatres, educateurs et geriatres, la panacec...
En tout cela, s'est-on demande si (a leer plait, a qui 4a fait plaisir, si 4a leur convient vraimcnt, et si ca nc les humilie pas? Leur
demande t-on (cur avis? (je connais des cas ou on enleve Ies habits
pour en donner de plus beaux, de plus neufs... d'office; oir Iron force
des personnes infirmes et fatiguees a alley assister a des seances
recreatives bruvantes...).
Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose pour
les pauvres, les malades, les vicillards! Mais nous avons a ct-e bien
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ce qu'ils pensent... (et je parle de cas ou je pourrais dormer des
noms... et ou les personnes a leur service, tout en etant tres devouees
et patientes de par ailleurs, disent carrement: "il ne faut pas les
ecouter", ou: "telle personne, elle ne sait que dire (;a"...).
N'oublions pas ce que Jean Anouilh met dans la bouche de Monsieur Vincent, la derniere phrase du film: "Ce West que pour ton
amour... pour ton amour seul... qua les pauvres to pardonneront le
pain que to leur donnes!". Autrement dit, ce West pas parce que le
pauvre na rien que nous avons le droit de faire pour lui a noire guise:
it a aussi des besoins et des droits, et nous tie les connaissons peutetre pas si bien que nous croyons... et surtout, aucune "science
humaine" ne nous dira jamais les besoins et les droits de "telle personne"... Mefions-nous de nos theories...

III - Que faire , alors?
Commencer par tie rien faire: faire ne devrait venir qu 'en tr-oisieme ou quatriente lieu: on les serf , alors qu'il faudrait D'ABORD
ETRE PAUVRE SO!-MEME, puffs les SCOUTER, et ETRE AVEC...
A. Etre soi - meme pauvre:
Si nous sommes de famille pauvre, ne pas oublier nos racines;
notre formation d'etudes risque de nous en couper, voire de nous
rendre honteux (comme saint Vincent I'a avoue Iui-meme): erreur.
Sachons estimer non seulement "les pauvres" en general, mais nos
parents pauvres, notre enfance pauvre, etrc her d'etre pauvre (sans
provocation ni forfanterie pour autant)...
Si nous sommes de famille riche, ne pas non plus renier nos
racines, jouer au pauvre ou a l'ouvrier: meme dans ces situations,
nous avons un jour ou I'autre quelque pauvrete a vivre, qui nous
fait toucher du doigt une limitation, une impuissance, une humiliation... Maladie, echecs, deuils douloureux, etc.: it y a bien des
facons de prendre conscience que nous eprouvons quelques part
dans notre vie quelque chose qui nous fait savoir ce que c'est que
d'etre pauvre:
Vivre depossession , dependance , impuissance , detresse phvsique ou morale, humiliation ... en nous-meme, ou dans un etre chef'...
Vivre le prix d ' un pauvre objet derisoire et use, mais qui sera tout
pour nous, parce que lie a notre sang , a un titre cher... ou a la vie
d'un ami...
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et les humiliations que nous subissons, apprenons a les vivre comme
des experiences de la vie de pauvre.
Tant que nous n'aurons pas vecu cela, Nous pourrons parler
des pauvres, faire des chosen pour les pauvres, titre admires et
louanges: nous ne serons pas d'avec les pauvres...
B. Les ecouter, en nous mettant a leur niveau:
Le pauvre (enfant, deprime, malade ou vieux) n'attend pas
d'abord qu'on se penche sur Iui depuis notre hauteur, mais, tout
simplement et concretement, qu'on s'asseoie a cote de lui... et qu'on
I'ecoutc.
11 faudra pcut-titre attendre des jours, pour qu'il ose commencer a parler (on les a tellement habitues a ne pas titre entendus...);
mais seul notre silence (ou nos questions simples et humbles),
pourra les apprivoiser, nous laisser entrer dans leur monde... et
non plus titre les martiens d'un autre monde...
En effet, les pauvres ont besoin d'etre pris au serieux... d'etre
respectes, meme dans leurs pauvres hardes, dans leur salete, dans
lours pauvres objets: les contraindre a titre laves, lour arrachcr de
force leurs hardes ou lours bricoles ecornees, c'est leur arracher
le peu qu'ils ont a eux, cc a quoi ils sont attaches par tant de souvenirs... Et ils ont bien le droit d'etre attaches a quelque chose,
meme si cela ne correspond pas a nos canons de valeur... it en va
de meme quand la DDASS arrache des enfants a des parents dits
indignes... sans demander I'avis ni aux parents, ni aux enfants...
A-t-on tente ou imagine, a chaque fois, d'autres solutions?
... 0 douccur de saint Vincent, ou es-tu? 0 patience de saint
Vincent... qui refusa "le Grand Renfermement"...
N'avons-nous pas parfois viole des intimites? oublie que les
pauvres ont des hesoins a eux, des droits a eux?
C. Etre avec:
Les pauvres attendent certes un soulagernent, une aide; mais
attendent-ils vraiment qu'on se penche sur eux? qu'on aille a eux?
Its ne demandent pas essentiellernent des cadeaux, cc qui accroit
leur dependance: ils demandcnt essent iel lenient (meme s'ils ne
savent pas toujours le dire, ou s'ils n'y pensent pas ) que nous soyons
avec , que nous soyons d'avec : sinon comme eux en tour points, du
nu>ins d'avec eux par l'esprit. ET c'est justernent 1'esprit vincentien: simplicite... douceur... humilite... renonccment a soi-meme...
Si nous avons le zele de Dieu et le zele des pauvres, nous trouve-
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cas... (parce que noun I'aurons d'abord ecoutee...). Autrement dit:
nous mettre du cote de celui qui recoit...
Mais cela se peut-il sans au moins un peu vivre comme et si
noun ne sentons jamais la pigitre du manque, du besoin non satisfait? Certes, appartenir a un corps d1glise nous met a l'abri et fait
que nous ne scrons jamais comme celui qui est tout a fait sans
recours... Mais saint Vincent noun dcmande de faire attention a
noire mode do vie, de I'accommodcr autant que possible a celui des
pauvres... Si noire mission meme nous oblige a avoir des instruments de travail et des livres, que dans les vivres et Ic vetir, par
exemple, nous vivions une pauvrete (C/ I Cor 11, 21, qu'on peut etendre de l'assemblee eucharistique a la vie quotidienne, et Jacques
2, 2-3).
Bref: que tel pauvre puisse nous reconnaitre d'avec Iui, comme
un frere qui pout aider son frere parce qu'il sail cc que c'est...
comme saint Vincent qui nous dit qu ' il faut avoir ete malade ou
en detresse pour comprendre ceux qui sont malades ou en detresse
(Dodin 885, Coste Xl 23)...
Cela suppose de communiquer : non seulement avec les pauvres, mais aussi entre nous: partager nos experiences, et meme nos
passes differents, nos enfances, oser aussi nous dire nos difficultes, nos craintes, nos complexes... et meme nos ennuis de sante: "qui
est faible, que je ne sois faible?" disait saint Paul (2 C'or 11, 29)..
Si nous jouons toujours aux forts, aux Burs, aux insensibles, comment serons-nous d'avec les pauvres et les petits?
Et pout-titre alors decouvrirons-nous que les premiers pauvres,
c'est nous, les Vincentiens dans notre propre Conference... qui ont
peut-titre aussi besoin qu'on les ecoute, qu'on soit avec ... C'est en
communaute que nous apprendrons le vrai service des pauvres, la
vraie proximite avec cux, comme c'est dans sa famille que saint
Vincent I'avait appris (cf. sa Conference aux Filles de la Charile,
sur les vertus des filles des champs...).
Alors, oui, on pourra se mettre a faire quelquc chose pour eux,
cc sera en verite, verite avec eux et avec nous.
IV - Ce que signifient les pauvres , de quoi ils soot signes:
Enfants abandonnCs. malades isoles ou en hopitaux, vicillards
en hospices, clochards dans un trou, depouilles de tout, traitcs
comme des objets, souvent malodorants, sans beautcc: Ic pauvre,
c'est Ic cadavre... les pauvres sont ('anticipation de la mort...

- 325 Sans voix, mail prcts a parlor a qui les ecoute, recevant tout
mais prcts aussi a donner, et, peut-titre sans le savoir, raison de
vivre de ceux qui les frequcntent: lc pauvre, c'est aussi le babe...
Les pauvres sont une image , un type de la vie . Its sort surtout
I'image de I'auteur de la Vie: du VERBE ETERNEL, du FILS, qui
est LE PAUVRE, parce qu'il recoit TOUT du Pere (mediter souvent
le discours apres la Cene, dins I'Evangile de Jean...): je n'ai rien
de moi-meme... je ne dis rien de moi-memo... ma doctrine nest pas
la micnnc...
Et bien sur, its sont I'image du VERBE INCARNE, de JesusChrist, cc que saint Vincent a su si bien Woos montrer tart de fois...
Si bien que le plus humble service des pauvres , pas celui qu'on
Ieur impose et qui nous valorise, mais cclui dont its ont besoin,
devient service ou, mieux, amour du Christ lui-meme: it devient
sacramentel , eucharistique , car cc n'est surement pas pour rien que
I'Evangile de Jean, avant commence Ic rccit dc la dcrniere Cene
comma Ics Synoptiques, met A LA PLACE DE LA CONSECRATION
DU PAIN ET DU VIN LE LAVEMENT DES PIEDS...
De meme que le bapteme, qui fait de tout baptiste un pretre
a 1'image du Christ, fait de tous ses actes des OFFRANDES, des
actes sacerdotaux, de meme I'Eucharistie, consacrcc par Ics pretres ministeriels, mais offertc par tous les participants (cf. Saint
Vincent, aux Filles de la Charit(?, livre bleu, p. 4), rccapitule toute
la vie des baptises (en particulier Ieurs actions d'aimc:r), do sorte
que tout peut devenir Eucharistic... CORPS eucharistique ET mystique, ecclesial, DU CHRIST...
lint C`tIL' ;il( )rs vcrrons-nou' IC Iien organique de la pauvrete
avec ( 'ensemble de la vie chretienne:
• Le BAPTEME fait de nous d'autres Christ, DES FIL.S. Par la
creation deja, nous rccevons tout du Pere: la pauvrete, c'est notre
VERITE; par Ic Baptcme, nous recevons sa vie divine, trinitaire...
• Les V EU'X continuant les promesses du Bapterne: se vouer
a Dieu, c'est se demunir, se demunir de sa volonte proprc (obcissance), de toute affection propre, de toute attache aux biens materiels (pauvrete). Vivre ainsi c'est devenir "expose", vivre en situation de risque... pour titre ouvert a tout recevoir du Pere: notre Mission et notre action...
Bernard KOCH, C.M.
" Cahiers Ozanam " Paris , N° 100-101 , pp. 63-70.

E V 0 L U T I 0 N N U M E R I Q U E des M E M B R E S de la C.H.
1625 - 1989
Etabl.ir cette evolution

tout au long

toire,et pour chaque ann4e, ce n'est pas

des 364 ans de notre hisaffaire : En effet, font

one mince

defaut beaucoup de donn4es dans la periode 1625-1852. D'accLs facile nous
aeons: Coste,"Notices..." V,supplement,Imp. Dumoulin,Paris,1911,pp.9-640;
aux biographies des Sup rieurs Generaux dans les volumes de leurs Circu+
laires des chiffres globaux auxquels

manquent le nombre

des "decPs",des

"departs"; quelques donnees dans les "Annales CM-,a.1908,pp.68l-4;a.19ll,
pp.422;a.1913,pp.481-4,et a.1943/44,pp.311-7.

Des sources

indisper.sables:

lea collections des "Catalogues CM",b partir de 1853, et de
C u<I
e 1625-1852,
depu is 1957. Pour In pri

le

gros

handicap

de

"Vincentiana;

deux

inconnues:

Ion rhllfr- don "d1S'.n" of dos "dCpnrte"; done, impoeaible tin bi inn pr6progress I vemen t use

rIs I rret 6gard. A par fir du 1853, ce bllan acquleri
plus grande precision; elle atteint

de posstbilit6s A partir

son maximum

do 1969. Car on cette ann6e-la,a commence l'activite du Bureau de Statistique de 1 ' Eglise au

Vatican;annuellement

it exige des informations plus

serrees aux Ordes et Congregations quant to leurs

statistiques ; par contrede toutes les donnees.

coup,on a ouvert les "fen8tres" pour la publication

tous ces aleas ,j e me Buts efforce de met-

En tenant compte de

tre sur pied cette evolution numerique

de IS. C.M. D' autres,

des membres

s'ils ont surtout de la patience,pourront y apporter des correctifs, ou
en combler lea lacunes. Pour l'heure ,c'est le maximum de precision que
sur deux volets : le releve des quantit6s

j'ai pu obtenir. Je la pr4sente

aux annees indiquCes, et le report, sur diagramme ,de ces chiffres
Celul-ci visualise Is d6roulement;
signalent en pointille

les points

les coordonnees

(quantites

absolus.

et annees)

des conjonctions o1 les quantitCs sont

mieux eclairees par les chiffres correspondants.

Au-dell de cette masse de chiffres,n'oublions pas les milliers et milliers de confreres qui durant ces 364 ans (1625-1989),et en
commenyant par St.Vtncent, ont "tisse " is trame de cette evolution.
Jose-Oriol BAYLACH C.M.
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IN MEMORIAM
P. Charles GIELEN (1914-1988)
Le Pere Charles Gielen, est decode vendredi 18 novembre dans sa communaute de Louvain (Belgique). II etait age de 74 ans. Son nom restera longtemps attache au Centre social do "Tole-Service", qu'il a crcc a Bruxelles
en 1961 et qu'il a dirige pendant 25 ans.

Depuis la fondation de Tele-Service/Teledienst, la vie du Pere Gielen
est restee liee a l'histoire de cette centrale chretienne de Pent-aide. C'est
quo s'y developpera pratiquement un nouveau service chaque annee. Commence avec une seule assistance sociale. Tcle-Service compte actuellement
pros de 40 permanents et plus de 200 henevoles, en passant par le vestiaire,
le placement d'enfants, le conseil juridique, SOS Solitude.
En plus de ses t5ches a T616-Service, la Pere Gielen a aussi assume la
responsabilite de Supericur Provincial des Lazaristes, de 1974 a 1982,
pcriode de nombreaux contacts aver le Zaire et la Polognc, et d'aumdnier
international des Charites de Saint-Vincent de Paul.
Ces dernieres annCcs, le Pere Gielen s'est davantage consacre a un service qui lui tenait a Coeur depuis longtemps Cl qu'il coalribua a promouvoir: la pastorale diocesaine et interdiocesaine pour les malades.

Homelie du Pere Jacques VAN DEN HEUVEL, lors des funerailles du
Pere Charles GIELEN

Jesus vint a Nazareth ou it avail etc Cleve. 11 entra suivant sa coutumc
le jour du sabbat dans la synagogue, et it se levy pour faire la lecture. On
lui donna le Li,. re du Prophete Isa'ic, et en IC dcroulant, it troll\a le passage
ou it i tait ccrit:
"L'Esprit du Seigneur est sur mol parce qu'il m'a confere I'onction,
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres . II m'a envoye proclamer aux captifs la liberation , et aux aveugles le retour a la vue,
renvoyer les opprimes en liberte, proclamer une annee d'accuell par
Ic Seigneur".

II roula le Livre, Ic rendit au servant et s'assit ; tous dans la synagogue
avaient Ies veux fixes sur lui.
Chore famille du Pere Charles, Chers Confreres, Chores Socurs, Chers
amis et collaborateurs,
Nous venons de lire cc petit passage de I'Evangile, unc vision d'Isaie.
Jesus lui-meme a lu cc textc, puis a la 'Fin rendit Ic Livre au servant? Pcutetre Jesus a-t-il souffle quclques mots a cet hommc: "Ne range pas cc livre,
mais garde-le con me lure epee prete pour le combat".

Le Pere Charles a tenu cc Livre dans sa main , I'a porte en son Coeur,
I'a realise dans sa vie. 11 a medite et prie cc texte, cette vision d'Isafe.

- 331 Dans la priere et la contemplation, iI vivait cc que Ic Christ avail vecu
toute sa vie: " etre au service de I'homme ", surtout des plus pauvres, des
plus demunis.
C'est un don de Dieu quand un homme au coeur brulant, brulant
d'amour de Dicu, peut enrichir les autres de sa propre pauvrcte. Car Dieu
ecoute et pane par le coeur de cot homme.
Cc que Ic Pere Charles a fait de cctte vision, sur laquelle Vincent de
Paul a aussi bati sa vie et sa spiritualite du service. est impossible a resumer en une page, it faudrait des volumes pour I'ecrire.
On devrait parler de son influence profonde aupres des Darnes de Charite, des "Louise de Marillac", de I'A.I.C. (Association Internationale des
Charites), de la pastorale des malades, parlor des retraites ct recollect ions
qu'il a animees, de son travail comme Provincial do la Belgique et du Zaire.
Cc qui frappe le plus en lui, cc nest pas cc qu' il a fait , mais cc qu'il etait:
un homme ancre sur Dieu. 11 a suivi le chemin de la semence, qui, jetee en
terre, germe, croit et porte du fruit, puis it a su tout quitter, et en pleinc
foi et confiance, passer la main a d'autres. Quelqu'un etait constamment
present a scs cotes: Dicu. la source dont jaillit toute vie.
Dans sa priere et sa contemplation de l'Evangile, dans sa spiritualite
vincentienne du Service, it decouvrait la volonte de Dieu. 11 devait trouvcr
une reponse, ne pas ranger le Livre... II sentait qu'un message special y etait
Colt pour lui, qu'il devait -v rcpondre, chaque fois dune fa(on nouvelle.

Il ctait tres proche des plus defavorises des marginaux dc la societC:
c'est parmi eux qu'il a cherche sa voic et qu'il Pa trouvee.
C'est on don de Dicu, quand un homme, conune le Pere Charles, simple, humhle, modeste, va chaque jour, a nouveau, vers les hommes, commc
pretre, comme ami, avec la richesse dun cocur hrtilant.

11 etait a la recherche du Service reel, plus elficace qu'unc aide passagere, et it Ic trouvait. Tout a commence simplement, le coup de fil d'un
malade, qui demandait un pretre, une femme seule avec 4 enfants, un homme
sortant de prison sans moyen d'existence. Nest-ce pas Saint Vincent appele
a FOLLEVILLE aupres d'un mourant?
Quest-ce qu'on attend de moi? Que Bois-je faire? Alors, it se plongcait
dans la priere et la meditation jusqu 'a cc que la volonte de Dieu lui devint
claire. 11 cherchait les personnel qui pourraient l'aider: des Imes, des religieuses, les Filles de la Charite, Socur Alice, Soeur Herck, et c'est ainsi quc
dehuta Me-Service, rue du Boulet a Bruxelles, un Service qui s'cst etendu
clans tout Ic pays, un Service ou s'activent des dizaines de travailleurs a
temps plein, des centaines de bcncvoles.
Un Service naquit apres l'autre, una serie trop longue a decrire, avec
tant de collahorateurs auxquels it transmettait I'Esprit qui I'inspirait luimeme. Quand it avail Bien reflechi, que son projet etail devenu clair, iI allait
de l'avant, et rien n'aurait pu le retenir, jusqu'a cc qu'il cede sa place a
d'autres, ne restant lui-meme que I'animateur.

Chaque fois qu'il avail invente quelque chose ses proches le vovaient
arriver avec des yeux petillants, deja ils savaient qu'une nouveaute allait
naitre, et s'en rejouissaient. Its savaient que cc serait difficile, mais on discernait ensemble et on se mettait au travail.
Un jour, durant les longs echanges que j'ai eu avec lui Ics dernicres
semaines. les derniers jours, it me dit, et cola venait du plus profond de
lui-meme: "Toujours se presser, et courir, et travailler, et faire et encore
faire, tout cela ne sert a rien, sans le fondement do la priere ct de la contemplation. Tous nous en avons perdu one grande partie, et pourtant cc
nest pas 15 quc noun pouvons decouvrir la volonte de Dicu pour v repon-
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au Seigneur et commencer autre chose ... pourvu que lc reste ail des chances do continuer ct de sc developper avec d'autres".

Alors je me represents le Pere Charles travcrsant la rue du Boulet. II
est comme un prophete en qui apparait le reflet de miscricorde de Dieu.
de I'amour de Dicu pour les hommcs.
II etait grand clans sa simplicitr et son humilite, tres grand daps sa tenacite. II etait le levain dans la pate , la lumiere sur lc lampadaire , un guide
dans Ic ser v ice des plus petits. 11 etait pretrc jusqu 'au fond de lui-memo.
11 attendait de Dieu , son createur , la force, l'Esprit , et l'inspiration de tout
cc qu'il s'engageait , le Livre a la main, pour les homme en dctressc, pour
ceux qui avaient besoin d'aide . " Le Charite demeure" avait -il ecrit comme
titre de son livre, cette charite, it la possedait et essaya de Ia transrnettre
a sous crux qui ont travaille avec lui.
Dicu agit dans l'ombre, I ' antour agit comme on levain perdu dans la pate.
Ainsi, ctait-il un vrai fils dc Saint Vincent , en toute simplicite et humilite.
Jusqu ' a la fin, it resta I'animateur de tout cc qu'il avail fait avec tans
d'autres; jusqu 'aux derniers jours de sa maladic , it ne cessa de les recevoir,
pour leur donner ses derniers conseils, lour leguer, comme un testament,
son amour pour Ics jommes.
Sa vie fut croissance , porter du fruit et puffs mourir . Sa vie lut un detachemcnt continual , refait chaque jour et toujours a refairc, recevoir et accepter pour pouvoir partager , donner toujours davantage , transmettle...
11 ctait si reconnaissant vis-a-vis de sous crux qui, enracines par son
charisma, continueront son oeuvre dans le mama esprit de service.
Il lot on don de Dieu ni plus, ni moins. Car toute sa vie durari,, Ii
a rendu present Dieu. +,,n Createur.

Maintenant it pouvait dire avec le Christ: "Pere, je t'ai glorific sur la
terre en accomplissant I'oeuvre que to m'as confice".
Tres sereinement et dans la paix, if parfait de sa mort, et sa priere devint
"Veni Domine Jesu, et noli tardare" "Vicns Seigneur Jesus, ne tarde pas".
Le jour de la Toussaint, alors que nous allions porter des flours sur

la tombe de nos Confreres defunts, it nous dit: " Salue-Ics de ma part, et
dites-Tear que j'irai bient6t Ics rejoindre".
II attendait le Seigneur: "c'est aussi servir que de monter Ia garde
comme un veillcur", disait-il.
C'est avec des mots de reconnaissance pour tous ses amis collaborateurs, pour les Sneers qui Pont soigne avec Cant d'amour, pour sa famille
et ses Confreres qu'il est retourne, dans la paix, vers son Createur. Son oeuvre etait accompli.

Pour chacun de nous, dans noire Communaute de Louvain, it fut on
ami, un prctre, on homme lie se souciant que des autres, que nous n'oublierons jamais . Dans sa simplicitr et son humilite. Bans sa foi prufonde, it aimait
sa Communaute , et chacun de nous en particulier. II est impossible d'exprimer cc que nous aeons retie de lui, tout cola resters pour chacun de nous
un secret dont linos essayerons de continuer a vivre.
C'est qu'exprime le poete Khahil Gibran par ses mots:
Quand to perds an arni , lie sois pas triste, car cc que to aimais de plus
pro/ond en lei, son absence to le re velera encore davantage.

Je vcux terminer par le plus beau temoignagc que j'ai entcndu de I'un
de ses proches:
"Ix Pere Charles ne mourra pas, pour personne, car it a sit aitner les
hommes ".
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Par son attention aux plus desherites de nos concitoyens, it fut pour
nous l'image vivante de Vincent de Paul , interpellant comme un prophete et luttant pour plus de justice.

Cher Pere General,
Au moment on noes venons de perdre le Pere GIELEti', je tiens
a vous dire combien noes avons tie peine autant noes qui 1'avons
si bier connu que pour votre Congregation. Le Pere GIELEN en etait
l'un des pretres qui auront certainement marque leur temps dan.s
le dontaine de la veritable charite...
J'ai eu le bonheur de le voir une semaine avant sa inort et it
nt'a vivement impressionne par sa serenite et aussi son affection pour
toes ceux et cellos avec lesquels it tart travaille. Comore ancienne
presidente des Equipes d'entraide, en Belgique, et de l'AIC, jai pu
e:crire an mot darts les bulletins tie ces associations et je vous les
remets ci-joints. Je ne sais si vous avez connu le Pere GIELEN mais
certainement beaucoup de vos confreres et de Riles de la Charite.
Je pease que les temoignages a son sujet peuvent continuer a faire
re flechir sur la veritable Charite, dans la ligne de Monseiur Vincent
comme nous 1'apprenait le Pere GIELEN.
(d'une Tense de Mnic. DELVA au Superieur General

Father GIELEN was indeed a remarkable man and I can appreciate how much you valued his Vincentian approach to the poor.
1 had the happiness of seeing a little of his work, when some years
ago I visited Brussels. I have no doubt that, although he has passed
from this life, the fruit of his work will endure. I am proud to think
tat he made such a good contribution to the writing of "Le Document de Base". May his great soul now rest in God's peace.
(d'une lettre du Superieur General a Mine. DELVA)

L'ENGAGEMENT D'UN FILS DE MONSIEUR VINCENT
OU LA CHARITE DEMEURE (*)
Les Equipes d'Entraide, comme l'AIC lour Association Internationale, perdent un ami fidele et un ancien conseiller p1ein do
sagesse, et de dynamisme. Le Pere Charles GIELEN, de la Congre(*) Livre ecrit par le P. GIELEN en 1960.
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vient d'etre rappele par le Seigneur cc 18 novcmbre 1988.
Aumonier national des Equipes d'Entraide pendant plusieurs
annees, it a donne sa vie aux plus demunis avant tout, mais egalement aux volontaires engagees avec eux.
Au moment ou les Equipes d'Entraide commencent le renouveau indispensable Bans touts organisation qui veut repondre aux
besoins du moment, le Pere GIELEN leur lance un certain defi. II
stimule responsables et mcmbres a reflechir serieusement a cc que
signifie, aujourd'hui, une association "dite de charite". Plusieurs
femmes remarquables le comprennent Bien et cooperent avec lui:
Marthe HEMERYCK, Guiguitte COPPEE, Marie-Magdaleine d'UDEKEM et tant d'autres. 11 faut sortir de la routine et se demander
quelle est la reponse reelle, quel est le service exige par les pauvretes du temps et en fonction de leur realite? Cc que les pauvres
demandent en 1950 n'est plus la mcme chose qu'il y a 50 ou merne
20 ans. Une renovation fondamentale doit s'operer, et le Pere GIELEN y provoque les Equipes d'Entraide.
Lorsqu'a partir de 1960, au retour des refugies d'Afrique, le
Pere GIELEN invente et realise le Tele Service, le temps lui manque et it passe la main an Cure Joseph SWINNEN, son ami qui,
comme lui est hante par la lutte contre les pauvretes et appuie ics
efforts des Equipes.
LAIC, elle aussi, s'engage dans une reorganisation, non seulement de forme mais surtout de fond. Ayant bien connu le Pere GIELEN en Belgique, nous Ic demandons comme Conseiller international et le voila lance sur un terrain encore plus vaste. Avec lui
l'AIC entreprend une serie de reflexions qui lui feront franchir plusieurs etapes fondamentales: redcfinir en termes d'aujourd'hui le
projet de Monsieur Vincent quant aux trois dimensions de la charite: - action individuelle, action collective, action sur les structures -, passer de ('Assistance a la Participation, diffuser une
Declaration pour le 360e anniversaire de la fondation de I'AIC par
St. Vincent, rediger et repandre le Document de Base dans plus de
35 pays et en 7 langues.
Cc dont nous voulons temoigner aujourd'hui, et nous souvenir demain, c'est du choc positif et hienfaisant que le Pere GIELEN
a donne tant aux Equipes d'Entraide qu'a l'AIC. C'est un choc dont
it ne faudrait jamais se remettre afin de la ressentir constamment
et de ('accepter comme une richesse et une stimulation permanentes.
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" la Charite demeure".
C'est dans cc sens que nous reussirons a "ne pas etouffer
11- sprit" scion les mots ni mes du Pere GIELEN et que nous lui
scrons Iideles et reconnaissantes.
Claire DEL VA, ancienne presidente
des Equipes dEntraide francophones et de IA/C

Les membres des Conseils d'Administration,
Les collaborateurs sociaux et
Les volontaires benevoles de:
Centre Social TELE -SERVICE
I N FOR-HOME

Maison d'ACCUEIL PORTEOUVERTE

PASTORALES DES MALADES
P.M.F.
Service Enfants de TELESERVICE
Service DEPANNAGE
Onthaalhuis ALBATRIS
ENTRAIDE ET AMITIE
Servic des Jeunes PASSARELLES
Service JURIDIQUE

Centre de consultations conj ugales

1+1S AMIS DE TELESI RVICE

IN FOR-VIE
Vestiaire TELE-SHOP
S.O.S. SOLITUDE
BABBELKOT
INFOR-ACCUEIL
OFFICE de location sociale
IRIS
Service EMP1.01

partagent leur tristesse avec vous au moment du depart du

Pere Charles GIELEN c.m.
leur fondateur et animateur

Le Pere Charles GIELEN nous a quitte Ic 18 novembre apres
une longue maladie. Ceux qui connaissent notre maison savent tout
cc qu'il representait pour nous. Nous pouvons mcme dire, sans nous
tromper, que pour beaucoup d'entre vous not re association s'identiliait a lui.
Mais I'heure nest pas d'abord aux regrets me ^ne si cc nest pas

- 336 sans un pincement de cocur que nous l'avons vu partir doucement.
Trop doucement a son gre. Ses derniers moments lui lurent unc
epreuve: encore et toujours petillaient ses yeux de mille projets.
Car c'est bien de ceux-ci que nous garderons la memoire vivante:
visionnaire du dessein de Dieu et des ressources de coeur de
1'homrne, le Pere GIELEN n'avait de cesse de susciter, promouvoir,
imaginer, encourager de nouvelles initiatives.
Prophete, it 1'etait par son talent de sourcier a la recherche des
hommes et femmes de talent, mais aussi par ses rappels - a temps
et a contretemps - de la valeur unique et irremplacable de I'etre
blesse. Pour celui-ci, it se montrait capable de toutes les creativites, deployant toute son energie jusqu'a la mise sur pied dc l'equipe
capable de repondre de maniere efficiente et durable all problcmc
pose.
Le suivre dans ses roves les plus audacieux n'etait pas touiours
une mince affaire, 1'enjeu etait a la demcsurc de l'homme. Nous
sommes mombreux a avoir ete ainsi cntraines dins le sillage de
notre fondateur: que cc soit benevolement ou en tant quc profcssionnels. Peu importe. L'essentiel n'etait- it pas quc le Seigneur,
present dans le plus pauvre, fut le premier servi?
Et puis, it y avait - derriere le visage de I'organisateur - le
pretre attentionne, artisan de la tcndresse de Dieu. Soucieux du
bien-etre de ses collaborateurs. Attentif a leurs projets, dcmultiplicateurs du sien.
Et ces facultes decelees en chacun de nous sont noire plus hel
heritage. Davantage qu'un souvenir, c'est une disposition d'esprit
dont nous garderons le depot sacre.
Le President et les membres du Conseil d'Administration,
les travailleurs sociaux et les volontaircs benevoles du
Centre Social TELE-SERVICE?TELEDIENST

Charles GIELEN,

Homme de Foi
11 V a guclques annees, alors qu'en tans que Provincial de son Ordre,
it visitait au Zaire les mission lazaristes, le Pere GIELEN se trouva en vol
dans on avion en grave di f ficulte technique. 11 raconia plus lard sa reaction:
"j'ai toujours demand& a Dieu de ne pas mourir vieux. Alors, mon Dieu a
tout de suite..." Et pourtant, alliamt tune profonde spiritualitei Cl tune foi
intense, le Pere GIELEN etait on Monte ul'une activite debordante.
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Fn 1961, it lanc-a "Tele-Service" nice Soetlr Alice, one Fi/h' de la Charite anitrree du mete ideal et dun egal enthousiasme. A son habitude. it bottillonnait d'idees..Vonique Lonnov, assistante sociale des debt: en rappelle
quelques lines: fete, ouvrir les jardins prives aux personnes dgees, !'!river,
fors des froids, les depanneravec on poele et dtt charbon que les scouts iraient
leer porter, etc... Berthe Ghesquiere, one autre de ses collaboratrices de la
premiere heure, s'alarmait chaque fois qu'ii allait soivre tin colloque on one
retraite, car it en revenaii a toes les coups p/ein de nouveaux projets... Eit
d'en eiter on: it resolut d'envover nne information stir Tele-Service a toes
les abotnte's du telephone, et it a commence... presque toes it's A lilt bottip?
y Sour passe.

Honunc de dialogue

('hague foil qu'il Ianc-ait one idee, le Pere GIFLFNsavait laisserati service one grande liberte d'action, it faisait confiance. A4ais it veillait a ce qu'on
realise les choses tres vile. Aussi, .01 It, fallait, n'hesitait-il pus a outrepasser
on regle,tent trop rigide, voire a ignorer les atermoiements dune autorite
ittdecise. 11 essayait, et quand 4a ntarchait, it faisait on rapport. Des lors, cc
n'etait plus "impossible" puisque cela existait... Ainsi goartd Tele-Service
se Of proposer If, hatiment du n ° 40 de !a rite tilt Boulet, one tisine de meubles desaffectee en ruitte. it flit le seal a croire (ltt'out pourrait en firer quelque chose, et on connait la suite... C'est ainsi qu'il investit progre.ssivement
toute la rite du Boulet, "sa" rite.
11 vovait clair et loin, mais, tenace, it n'etait mtllentent teat. It avail !'art
d'e.couter et savait changer davis. 11 crovait a "Ia chose ecrite", it ecrivait
beaucoup, s'exprimant admirablentent. 11 await des rues fre.s large.s, ouvertes a toutes sortes de courants, it agissait volontiers en novaieur. C'etait on
hom,te de reflexion et de pro jets.

Homme de compassion
/i nest personae a Tele-Service qui Wait etc I'objet de sa sollicitude: de
son utterer vrat. Poor on homnte tellement occupe, doue dune compre/tensiort si rapide qu it n'en finissait parfois pas ses phrases, on veritable ineteore
diront certains, ilavail des tresor.s de patience pour ecouteret coinprendre.
11 avail tilt mot attenlionne pour chacun: aux Irietises de Tele-Shop, 'c'esl
ici que tout commence..... . Autlretttique fils de Saint Vincent do Patd, it etait
la charite merne porn, les attires ei 1'austerite rigoureuse pour 1tii.

Honunc de verite
Toujours le beret alpin stir la tote. it tient a s'acheteron chapeau aft MeShop pour aller cite: la Reine. 11 faisait toojours et Oatjour.s raeeomntoder
et repasserses vetements an Tele-Shop et repugnait a s'acheter tot habit neut.
A !'image de Saint Vincent de Paul, son patron, It, Pert Gl1 :\' avail fait
don de- sa vie au Seigneur et fail sienne sa devise: "DAVAIITAGE".

Sort depart now laisse commie orphelius, mais 1'empreinte dote it a nutrque 'Telc-Service est elle que noes le rencontron.s encore salts cesse.
(Extrait de: "Probtlrrre%

Sotuth,.r.' TELESERVIC'E
WS3, 1^
IamI'(S9
(Cr

24, rue du Boulcr - II(N) BRUXELI.EJj
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Some of us knew him as Fr. Edward T., others as Fr. T. Edward (T for Tom). Perhaps that is where the name Fr. Ted came
from.
These of us who were privileged to have been taught by him
or associated with him in Community works were uniquely blessed.
He was truly a holy and dedicated priest. The spiritual exercises
he practiced as a seminarian to develop his spiritual life, were faithfully performed throughout his life to manifest and intensify the
love he had for God. As a confessor, counselor and professor, he
helped so many in their growth and development as seminarians
and priets. He touched the lives of many others. Much of his time
was spent in the confessional, in moral guidance, listening to the
problems and concerns of many. He never complained about the
amount of time this took. He always seemed so happy when he was
helping others. No problem was too great or too small for his time
and :[fort.
He spent many hours instructing young people, and older too,
in their preparations for marriage. he worked diligently on annulment cases and helped married people in their reconciliation with
one anoter.
When he was seventy-one, he was still teaching Moral Guidance
to high school sophomores three hours a week. He was concerned
that they should learn these principles in order to guide them
throughout life. He commented. "teenagers don't like to listen to
those over thirty. I think this means thirty I.Q.".
Father Ted was not a well man. On one occasion, he said, "It's
not as easy getting around when you're wired together". He never
complained or used his difficulty in getting around as an excuse
for not doing his work. He even complained that he was not given
his share of work as an associate in the parish because of his age
and health. All his work was done well, willingly, and in a spirit
of joy and service. No matter how complicated or difficult a
problem might ben, he was always willing to devote his time and
effort in helping others. Many people in financial need were helped
by him out of his own personal finances. He never spoke of this,
but those who were the recipients of his charity made in known.
He loved his Church, his Community and his priesthood. He was
concerned about the future of these because of the experimentation
and other factors involved. Because of these, he wondered if some
souls would be lost to the Church; important works of the Cornmunity forgotten or neglected; and young men not accepting or
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persevering in their vocations to the priesthood. This concern was
shown in his fidelity to prayer, his love of the Blessed Sacrament
and his devotion to Mary, Mother of the Church. Like St. Paul and
St. Vincent, he bore his suffering well - "marking up what is wanting in the sufferings of Christ".
Fr. Ted lived a long life, he lived a good life, he lived a happy
life. May he now enjoy a live of eternal happiness.
"Newsletter, tlll)WF.ST I'ROV.

P. ROBERT JOIE ( 1904-1988)

Le passage de St. Jean (XI, 12 sq) que vous venez d'entendre
est Pun des plus touchants des recits evangeliqucs, Jesus pleure
et les Juifs se disent: "Vovez comrne it l'aimaii !". Nous disons non
pas un dernier adieu, mais plutot un Au Rcvoir en attendant les
retrouvailles du ciel, a celui qui etait tout aimable, aime de tour.
Nous, Fils et Filles de St. Vincent, savons par coeur les paroles que
notre Fondateur, en general assez avare d'eloges pour ses His et
mcme ses filles, prononca apres le deces de celle qu'il appelait Ia
premiere des Filles de la Charite: "Tout le monde 1'aimait pour ce
qu'il n'y avait rien qui tie fut uintable en elle".
A notre cher defunt on pout decerner cet eloge. II avait certes
d'autres grandes qualitcs, mail la chaleur dc I'accucil, la spontaneite du devouement, la patiente doucer, Ic calme contagieux, I'amabilite, en somme, etait cc qui frappait d'abord chez lui. Aussi ctaitiI aime de tous et chacun se sentait, dune certaine fa4on, non pas
le prefere, mais l'objet dune affection spcciale. II avait part a la
toute puissance aimante de Dieu, qui aime chacune de ses creatures dune facon unique.
Vous me pardonnerez de donner un tour particulier a cette
homelie et devoquer brievement des souvenirs que Robert aimait
m'entendre lui rappeler, tout rccemment encore, lorsque quelque
peu murc dans son silence, it conversait par son sourire.
Petit eleve de sixicme au Berccau de St. Vincent dc Paul, j'admirais de loin les rhetoricicns (ainsi appelait-on encore les Cleves de
premiere) et je n'imaginais pas que j'aurais un jour a faire I'eloge
Iunebre d'un de ces grands reveres presque a I'egal des professcurs.
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Robert a beaucoup aisle et admire son illustre compatriots, c'est
parce qu'il ctait. pour ainsi dire, vincentien, lazariste de naissance,
parce qu'il a etc faconne par des lormateurs qui donnaient non seulement la science, mais aussi le meilleur d'eux-monies, heritiers et
vivantes images de la charite de Monsieur Vincent.
Nous avons passe six annees a I'ahri, en quelquc sorte, du vieux
chcnc. Comment oublier Ic chant de I'Ave Maris Stella Ies soirs du
nlois de Mai, sous la frondaison encore vigoureuse de cc vieux
chene, tenloin des premiers cbats du tout jeune Vincent et des premieres emotions prolondes de notre adolescence. Nous recevions
one education plus litteraire que scientifique, mais nos maitres tie
manquaient pas de souligner Ia noblesse de ('expression "faire ses
hunianites"!
11 v a a peine dix jours j'exhumai un souvenir qui etait rests
enloui dans Ia nlemoire du Pere Joie: it avait oublie qu'au retourde Bayonne, ou it avait subi I'epreuve de I'ecrit du Bac, it avait vivenlent soutenu, deviant son professeur de latin et Woos quelques petits
emerveillcs, la justesse de sa traduction, Soudain le souvenir
remonta a la surface: on malicieux et lumincux sourire eclaira le
visage du Pcre Joie pendant quelques secondes. Le Pere Joie fit ses
etudes de philosophic a Paris, celles de theologic ici-inCnle, en cette
maison de Notre Dame du Pouv. - Il tut envove a Rome, d'ou it
revint muni de son diplimle de docteur en theologic. - A partir de
la, sa vote Ctait touts tracce. Presque tome sa vie fut consacree a
I'enseignement dans Ies grands seminaires.
Monsieur Vincent ne fut pas sculement un geant de la char'ite,
le Pere des Pauvres. II lot egalement I'un des principaux reformateurs du clerge. Saint Vincent await Line tres haute idic de la digniie
et de la fonction du prctre. Qui oserait dire qu'il se irompait? Qui
oserait dire que I'Eglise it maintenant moins besoin de bons et saints
pretres?
Je ne citerai qu'une parole de St. Vincent touchant Ic sacerdoce, la plus torte peut-etre qu'il ait prononcee a ce sujet: "C'ctte
condition du sacerdoce est la plus sublime qui soil stir la terre, et
cello-lit meme que Notre-Seigneury a voultt pre ndre el exercer. Pour
moi, si j'avazs sti ce que c'etait quand j'eu.s la temcrrite clv entrer,
comme je l'ai sit depuis. j'aurais mieux aims labourer la terre que
de u'engager Bans an eta! si redotttable".
Le Pere Joie fut on vivant cxcnlple de dignitie sacerdotale, ct
pas seulement Lin professeur de theologie. II nest pas possible de
dire le detail de tout Ic bien qu'il a fait a Angoulcme, Li Perigueux,
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d'Angouleme: "Monseigneur Rol et Diocese d'Augoulerne de tout
coeur avec communaute Lazariste a !'occasion deces Pere Joie.
Reconnaissance pour sous services rendus et assurance priere".
Et voici 1'essentiel dune lettre d'un ami charentais du Pere Joic:
" J'apprends le deces du P. Joie . Je voudrais vous dire le peine que
j'eprouve . Le P. Joie a ete pour beaucoup de charentais , Tors de sa
mission dans noire diocese , on conseiller spirituel ecoute , aussi tin
ami. Je desire, mon Pere, vous apporter le temoignage des moments
privilegies passes aupres dun honitne dons la haute, courtoise et sonriante spiritualite a enrichi ceux qui font approche".
Deja avance en age , le Perc Joic se devoua quelque temps, icimeme , a la formation de nos seminaristes - etudiants . Lorque cette
vaste maison commenca , a accueillir des curistes , it tut le premier
Pere Hotelier : certains de ces curistcs Sc souviennent encore de son
accucil souriant . L'immense joie lui fut cnsuite donnee de retourner en Charente , a Ruffec, ou it depensa ses dcrnieres forces au
service des pauvres infirmes dune Maison de Retraite.
Aux parents et amis du Pere Joie, noire Communaute exprime
sa sympathie et sa reconnaissance . Sa famille a eu la gcncrositc
de dormer Robert au bon Dieu et a la Congregation ; elle a aussi donnee unc fille a la Visitation . Robert aimait tendrement cette soeur,
decedec it y a quelques annees.
Et maintenant je vais vous demandcre de procurer au cher
defunt la consolation qu'il continue a attendre dins son eternite.
Prions,prions pour quc Dieu suscite des vocations: vocations saccrdotales dont I'Eglisc a crucilement hesoin, vocations de religieuses contemplatives et actives au rayonnernent encore irremplacable. Le Pere Joie ne desirait rien tant quc de voir revivre les seminaires ct Ics noviciats menaces de mort lento.
Le Pere Joie avait en Dieu ct sa Mere qui est aussi la notre,
une confiance absolue. 11 savait que Dieu ferait, a son heure, refleurir lcs vocations, vocations de pretres ct de missionnaires, de Soeurs
priantes, de Soeurs devouees aux pauvrcs ct aux malades, a l'image
de celies qui Font si materncllement soigne jusqu'a son dernicr souffle.
Rerun I)I.TI_'CQ. C.M.
"Toulou,e 1 Hiimatimi", n. 70

- 342 Fr. Joseph BREEN ( 1918-1989)

Our confrere, Father Joseph Breen, C.M., died Tuesday, February 7th in his room at St. John's University, Jamaica. He had failed
to show up for a Mass assignment; and, when the Superior, To, Concagh, went to check on him, Tom found Joe dead in his bed.
Although he had been ailing quite a hit these past few years, and
had battled a cancer in his throat, his sudden death from a massive heart attack was quite unexpected. God be good to him. He
will certainly be missed at St. John's, where as Vice President and
and Dean of St. John's College, he was a respected professional and
indefatigable worker and a loyal and faithful confrere.
Joe Breen was born in Philadelpia in 1918 to Joseph Breen and
Anna (Phelan) Breen. Baptized in Our Lady of Mercy Parish, he and
his family soon moved into the Immaculate Conception Parish here
in Germantown - so from his earliest days, Joe was Vincentian
trained.
After graduating from the Immaculate Conception Grade
School in 1931, he entered our minor seminary in Princeton and
completed high school and three (3) years of college there before
entering the Novitiate in Germantown in 1938. He pronounced Perpetual Vows on September 10, 1940; and, then went on to Theological Studies at Marv Immaculate Seminary in Northampton from
1940 to 1944.
On June 3, 1944, Bishop Hugh Lamb of Philadelphia ordained
Joe to the Sacred Priesthood along with his Vincentian classmates:
James Brennan (D), Joseph Dunne (D), Peter Goldhach, John Hummel, John Lawlor, Edward McQuillan, Robert Rivard and John
Tumelty.
After ordination, Joe began his long and brilliant career as a
Vicentian educator, an apostolate which he truly believed to be most
Vincentian and in which he earned the highest respect from all of
his colleagues. He taught Mathematics at Niagara for one (1) year
before coming to St. John's Prep and St. John's College (1) 1945 as
Professor, while at the same time earning his Masters degree in
Mathematics from Columbia University.
In 1949, he was assigned to Catholic University where he undertook the study of Philosophy, earning his Doctoral degree there
in 1952. He then once again returned to Niagara to teach
Philosophy, while at the same time assuming other duties as Director of Alumni, and Director of Recruitment. In 1959, he assumed
the duties of Assistant to the President of Niagara for Development.
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Philosophy Department. One (1) year was spent at St. Thomas Moore
High School in Philadelphia (1962).
In 1963, he was called back to Niagara because of special needs
in the Philosophy Department. Again for a year, he assisted the confreres at St. John Vianney Seminary in Miami (1964) before returning to Niagara.
Having returned to Niagara, he remained there teaching
Philosophy until 1974, when he was transferred to St. John's where
he labored until his death.
At St. John's Joe filled many positions - his favorite of course
was teaching Philosophy. He had earned a reputation for himself
as a scholar, particularly in the area of Thomastic Philosophy. At
St. John's, he also served as Director of Recruitment and as Dean
of Notre Dame College in Staten Island from John's College, a
position he held until he passed away.
Of course like all of us, Joe had his faults as well. There was
a time when he had to wage a fierce battle with the problem of alcohol addiction . But with his strong will and determination and
lots of faith, he conquered it.
He will be remembered as a scholar , and as a specialist in
Thomastic Philosophy, as well as an outstanding administrator. He
will be deeply missed by all of his colleagues in University Education.
He will be sadly missed, as well, by the confreres because he
was indeed a good and faithful son of St. Vincent, one who was always disponable to superiors for whatever task they asked of him.
A viewing was held for Joe at St. John's University on Ash Wednesday, February the 8th, with the Funeral Mass in the Univesity
Chapel on Thursday, February 9th. His friend and colleague, Father
Kenneth Slattery who was President of Niagara University during
the years that Joe served there, presided as principal Celebrant and
preached the Homily.
Later that day, his body was taken to Germantown, where a
second viewing took place in St. Catherine's Infirmary and a Mass
of Christian Burial offered in the Shrine of the Miraculous Medal
on Friday, February 10. Tom Concagh, his Superior at St. John's,
doubled both as Principal Celebrant and Homilist at the Mass. Burial was later on that afternoon at our Community Cementery in
Princeton , New Jersey.
It was a difficult way for all of the confreres who lived with
Joe to begin this Lenten season, but a realistic lesson to all that
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Please remember Joe during these last weeks of Lent, and pray
that some day in our own and glorious Easter, we shall also share
eternal life with him forever with Christ and His dear Blessed
Mother, whom Joe loved greatly.
Gerard M. A9i1 HONEY, C-14.

P. Sjeng LEMMEN ( 1902-1989)

Permita-me comencar assim uma palavrina sobrc o Pe..loao Lemmen,

pois nestas tres palavras "o velho Jo", se concentram todo nosso amor e
carinho, toda nossa admiracao c amizade. Ontem, dia 25.02 recebemos o
tclefonema, destinado principalment a Ribamar "para os Padres avisarem
o povo". Justo!
Sabiamos do estado do saude do Padre .loco: idoso, 86 anos completos,
prohlemas cardiacos (o motivo para ele deixar o seu Maranhao) mas... a
morte dos amigos sempre vemmais cedo que se espera. E amigo Padre Joao
era, de todos n6s do povo, e mais ainda do SEI.' povo, la da Colonia do Bonfim. Corn facilidade Padre Joao granjeava estas amizades; rrao era homem
de reunioes, de altos raciocinios, de profundos pensamentos ... era o Sacerdote devoto, de born senso, dedicado, alegre, corn aquele grito jovial de boas
vindas, otimista, de veras: sacerdote, homer de Deus.
Como quase todos os scus contempoaneos e conterraneos o Joao era
destinado a trabalhar na agricultura. Naqucls tempos as possibilidades de
estudar, de se formar, cram poucas. Alias, em uma das paredes do seu quarto
bem vicentino, la na Colonia, figurava o Diploma do Curso de Agriculture.
Certamente um curso a nivel de Primciro Grau. 0 Diploma era prove de
corno ele era destinado para trabalhar na boa terra de Limburg, destino
que cle. cum a Graca de Deus, modou para trabalhar na boa terra da vinha
(10 Senhor.
Joao qucria ser Padre - Padre ou Religioso ou Irmao Leigo. Quern c
que naquele tempo difcrcncava o Grande Ideal? 0 importance era: dedicar-se
a Igrcja. Conta a hist6ria que em 1923, junto corn o inesquecivcl Irmao Pedro
Broeren, a quem o Brasil tanto deve, cntrou na Casa das Miss6es em Panningen . Dois jovens serios, bern dispostos, candidatos para a humilde mas
extremamente importan e vida de Irmao Leigo. Humilde, sim, nos os conhcccmos, cstcs hcrois sao apenas para servir. De extrema importancia tamb&m ... nossos irmaos. Que os Paroquianos do Benfica, de Sao Raimundo,
de Sao Pantalcao falem!
No inicio da existencia da Provincia Holandesa nao havia nenhum Irmao
Leigo nos campos de trabalho fora do pals , nas Miss6es . (Excecao lei (a para
o Irmao Geerts , morto na China em 09 . 10.37. E pertencia ele a Provincia
Holandesa ?). Todos ficavam na Holanda , tinham quc fear para trabalhar
pclo bem dos nossos . Seri que a Joao Lernrnen teve medo de correr tal
perigo? Ficar na Holanda a vida toda?
Certo e que ele conseguiu transferir -se para a nossa Escola Apost6lica.

- 345 La no mein dos meninos, quase todos mais novos, estudou o latim e o grego
e a matematica c tinha que ficar na fila ... "I'antas dificuldades para veneer!
No sahemos se ganhava boas nolas ... Ganhava, sim, a simpatia e a
compreensao dos Padres: dispensaram-no do ultimo ano. E alegre e decidido, o Joao cntrou no noviciado (1928) depois enfrentou a Filosofia, a'I-eologia, aquela caminhada aparentcmente sem Jim.
Em 1936 se ordenou Padre, e foi o Brasil, mais precisamente o Maranhao
que ganhou este bclissimo presente. 'I-ornou-se Maranense. Verdade, toda
a sua vida de padre passou em Sao Luis c cm Sao Jose de Riharnar. Urn
ano de excecao, um ano e poucos meses, quando foi nomenado para a Capelania dos L-maos Maristas em Apipucos, Recife. Nesta oportunidade as palavras historical: ''Befe/h ist Befelh", em born portugues: "Ordenr e ordeot"
... palacras que bem traduzem seu amor ao Maranhao c ... scu espirito de
ohedicocia.

Pouca coisa sabemos de vida do Padre Joao. Afinal, nao e nisso que
reside a verdadeira grandcza de um sacerdote? Os maiores nao sao os que.
falam mais, que sao mais elogiados. Sao os que agem, em silencio, polo cxenr
plo, scm chamar a atencao, cumprindo todos os dias os deveres de todos
os dias. Assim me imagino o Padre Joao: o sacerdote que tic nrjnha fazia
a sua reza, celebrava sua missa, e depois: atcndia aos Fieis, percorria a Paroquia, gritando para todos um "Borst Diu" e um "Como Vai", visitava os doentes, orientava as Familias e scm a menor duvida tambem ... mandava. Pois
Padre Joao era ludo, menos bonachao. Coma a hist6ria que um dia uns Paroquianos ventilavam umas ideas novas, modernas ... tievia ser asirn e assirn
e... o Padre Joao no gostava nem pouco, mas sc controlou. Depois de saida
dos dois, ele se aliviou: sairarn corn muita enfase as palavras: "die zeikers"
... para quern no entcnde: coisa precida corn a nosse palavra que come4a
corn a lettra m.
Padre .loco era teimoso, defendia sua opiniio, suas certezas. Costa-se
que o Padre Geraldo Jacobs, ha pouco no Brasil, muitissirno interessado
em dominar o portugues, ouvia sempre do Padre Joao: " fulano .sa-iii, ca-iii,
etc". Delicadamente o Geraldo perguntou sea pronrinciao nao era "sa-i-u,
ca-i-u, etc." Mas nada disso, afinal o Padre Joao cstava mais tempo no Brasil e o Geraldo tinha chegado ha poucos meses! Ai os dois vao ao Seminario de Sant'Antonio, em visita aos coirm^ios brasileiros. 0 Geraldo, ciaro,
hem atento. E na saida, come sempre bern educado, pergunto: "Joao, voce
notou? Eles sempre dizem: "ca-i-u e sa-i-u". Serra piscar os olhos o Joo responde: 'T, sdo mineiros, e sotaque deles". Formidavcl! Pena que sempre
sabemos os erros de pronincia dos colegas.

0 fato mais impressionante da vida do Padre Joao? Acho que foi quando
estava perto de completar 65 ands. Quando muitos comccam a pensar em
baixar a rotas o, a dizer: "chega, estd boar", ai o Padre Joao pede licenca
para se mudar a Colonia tie Aquiles Lisboa, o Bomfim ... Aqui se inicia a
sua verdadeira grandcza... niorar o tempo todo na Colonia, naqucla casa
simples, guardado pelos seus cachorros de estimacao, celebrar diariamente
a Missa, para as Irmas outras heroinas - e para os melhores ens re os docntcs, dedicar-se totalmentc aos doentes, pedir dinhciro no mundo todo para
melhorar os predios dos leprosos, suavisando de todas as rnanciras a sorte
dos infelizes, preparando-os corn os Sacramentos para a Eternidadc. Sc os
mortos pudessem falar!
Nos ouvimos a voz das Irmas que the queriam um ben imenso. Nos ouvimos a voz do povo de Ribamar que the erigiu urn busto comp singela homenagem, um husto colocado na Praca Joao Lenunen. Os Governos o conde-
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o Sr. Consul cm Fortaleza the passou muit as palavras clogiusas, o Padre
Joao passou tudo para as humildes Irm:is (le Caridadc.
E agora , o Padre Joao morreu ... la em Panningen , na terra de Limburg
onde nasceu, na terra que amava mas que nao conseguiu extinguir o seu
grande amor ao Maranhao. Sempre clc perguntava pelos Padres da Provincia
e da Diocese, pelas Irnuis, pelo povo. Padre Joao, obrigado por Ludo. Aqui
na terra o Sr. perguntava pela gente. La no Ctsu nos recomande an Senhor
da Vinha.
Pedro van ERK, C.M.

Rev. Edward Francis RILEY, C.M. (1917.1989)

"Spike" Riley, as his contemporaries dubbed him , was a playful wit, a convincing teacher and an efficient ad m inistrator.
In his somewhat lengthy career both as educator and administrator, Father Riley had more than his share of so-called high
positions.
Edward Francis Riley was horn in DePere, Wisconsin, a small
suburb of Green Bay on March 30, 1917. His first few years of
elementary education were spent at the St. Francis School in DePere. In 1926 his parents moved to Chicago, and he enrolled in and
completed his elementary education at St. Vincent's School, now
defunct. Upon graduating from grammar school, he went to "Cape",
the Vincentian minor seminary at Cape Girardeau, Missouri. In
1936 he "went up" to Perryville, to enter the Novitiate and Major
Seminary. On December 18, 1943, Bishop William Charles Quinn,
C.M., a Vincentian foreign missionary in China, ordained the class
of Father Riley at the seminary church. Although ordained in December of '43, in "time sequence" this was officially the class of
'44.
Father Riley's first appointment after ordination was to St.
John's Seminary in San Antonio, Texas (1944-1951), where he taught
English, Latin. Religion and a variety of subject. During those early days, he earned an M.A. Speech at Northwestern University in
Evaston, Illinois (1947). In 1954 he received a PhD in Education from
Catholic University in Washington, D.C. He was successively Rector and Superior at the St. Louis Prep Seminary (1953-1959) and
Cardinal Glennon College (1959-1962). It was under Father Riley
that the four-year minor seminary and the four-year college seminary became fixed in the seminary system for the Archdiocese of
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Perryville, Missouri (1962-68). It was through his professional expertise to a large deegree that the latter two institutions achieved
creditation as liberal arts colleges.
From this point, Father Riley's career-, like that of many Vincentians, is long in the living but short in the telling. In 1968 he
was assigned to DePaul University. One year later he was appointed superior of the local house. He taught in the School of Education and later became vice-president for Student Affairs. In his
later years, he was secretary to the Board of Trustees of DePaul
University.
September of 1988 brought the first stirrings of the disease
which would ultimately take him a short five months later. He died
on February 3, 1989; and his passing was calm, peaceful and effortless. He was a teacher, an educator, a man of intellect, but above
all a man of God. In the days when College seminaries were struggling for their own identity in the seminary system, Father Riley
was innovative.
February 6, 1989 was a cold day in CHicago. It was the day that
the funeral mass for Father Riley was scheduled. Some 40 Vincentians concelebrated the mass; Father Riley's sister (Ms. Mildred Olson) and many nieces and nephews participated. From someone who
was there, "it was a nice exit".
"Newsletter , MIDWEST PROV."

Fr. Nicolas van KLEEF ( 1937-1989)
Dear Confreres,
May the Grace of Our Lord be always with us!
"Blessed are those who suffer persecution for justice's sake,
for theirs is the Kingdom of Heaven" (Mt. 5:10).
On Monday, may 8th, early in the morning we lost a confrere.
Nicolas (Nico) Van Kleef died in the Social Security Hospital in
David (Chiriqui), Panama as a result of a gunshot wound inflicted
the day before by a soldier of the National Defense Forces (The
Guardia) near the town of Santa Marta where Nico ministered as
Pastor.
The facts in the incident (as reported to me) are the following:
Nico drove out to Santa Marta on Sunday morning for Mass. There
was a young boy accompanying him in the car. Since Nico was a
paraplegic, someone always assisted him by carrying him into the
car and taking him out again and helping him into his wheelchair.
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informed the people of the town of his arrival and announced the
time of Mass over a loudspeaker from the car . The military became
annoyed and stopped the car and told him to desist . This he did.
(Remember that Sunday was Election Day and there was great tension among the people. Nico, however, had called the police the
night before and asked if there would he any problem about Sunday Mass . He was told there was not , and that it was to he a regular, normal Sunday).
One of the soldiers entered the back of the car and Nico was
ordered to drive to the Ouatelle (Police Station) in David. The soldier held a gun at Nico 's head. Nico turned the car to return to David.
The soldier continued to hold him at gunpoint. Sonic-where on
route, the gun went off sending a bullet into Nico's head.
He was rushed to the hospital.The doctors first said that there
had been no damage to his brain or to his eyes; but, that his face
had been gravely mutilated. Later reports indicated severe trauma to the arteries feeding the brain . His condition worsened. lie
died early Monday morning. God rest his soul!
The confreres went immediately to the Police Station to life
a complaint and to get a report on what had happened. They were
told that it was all a tragic accident, and that the soldier responsible for it would be disciplined and discharged from the corps. The
police would not take a deposition from the young man accompanying Nico, claiming he was under age.
The boy was later taken by the confreres to the home of Bishop
Nunez to tell his story.
With the history of the violation of human right in Panama and
at a time of such grave internal turmoil brought on by General
Noriega and the fraudulent elections, it is most difficult to simply
accept this incident as an accident or as a tragic mistake.
The Bishops of Panama have spoken out boldly againstthis injustice, as have our confreres. Two (2) statements read at a press
conference in Panama City on Tuesday morning, May 9th, are appended to this letter for your information. One is a statement by
our confreres, the other a statement Irom the Conference of
Panamanian Bishops. They were faxed on to the States to tire. ('There
were fifty-four (54) news correspondents at the press conference.
Our confreres were accompanied by Bishop Daniel Nune z., the Ordinary of the Diocese of David).
On Tuesday afternoon, there was a Memorial Mass for Nico
in the Church of San Francisco de Asis in Panama City, a large
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Browne Concelebrated with about fifty-two (52) priests. Jim Claffey
was the Principal Celebrant, Dennis King the Hornilist.
Nico's body was moved into the Church in Concepcion where
an all night vigil was help. People from every sector passed through
at all hours offering their prayers and sympathy, outraged at such
a senseless act of violence.
On Wednesday morning outside in a large field directly across
from the Casa Cural in Concepcion, Bishop Nursez presided at Nico's Funeral Mass. There were six (6) Bishops in attendance, besides many confreres and priests Concelebrants. The gathering of
lay people was estimated at about three thousand (3,000). Teddy
Rios preached the Homily.
At the end of the Mass, all of the Bishops spoke - and spoke
out against injustice. Bishop Sedeneo, Chairman of the Bishops'
Conference this year-, decried this as a "criminal act against the
most basic of all human rights - life itself".
The funeral entourage then moved on to Santa Marta, where
Nico's body was carried to its final resting place. There was a great
deal of rain during the march, but it did not deter the mourners.
Nico's body was buried in a grave in the place where he was
a good shepherd. During his lifetime, he gave himself unselfishly
to the poor people of Panama who were his flock. In his death, he
now lies among them awaiting resurrection.
To give a Mission to the poor, is like giving a meal to a starving man . It saves his life. But to give the poor a good priest, is to
feed them forever, so said St. Vincent de Paul. May Nico, who was
a good priest, receive the reward for his generous life of service
to others, especially, to the poor.
Let us all continue to pray for Nico. Most especially, let us
together pray for Panama and her people, that they may soon he
delivered fro the chaos, the confusion, and the injustice to which
they are now subjected!
Remember our confreres working down there. Pray for their
safety. During this difficult time, God is asking much from them
as they stand with their people. May the Lord always protect them.
God bless.
Your Brother in St. Vincent
Gerard M. MAHONEY, C.M.
May, /1, 1989

- 350"Pero Lode ello alcanzo su
panto culminante en el homicidio de P. NICOLAS VAN KLEEF,
de la Cornunidad de los Padres
Paulinos, en Santa Marta, Didcesis de David. La muerte del P.
"Nico " es una prueba palpable
del desprecio per la villa v la persona humana a que se estd llegando en ciertas instancias v de
la irresponsabilidad con que se
entregan arenas a quienes no tienen la capacidad o el discernimiento Para sit use.

Nos adherimos a los pronunciamientos efectuados per el
Obispado v el Consejo Presbileral tie David v los Padres Paulinos tie Panama, a la vez que
repudiamos las medidas desproporcionadas (retenes, toma de
placas, control de buses, aviones
rasantes) que impiedieron la
asistencia de nruchos fieles a las
exequias del P. "Nico".
(Extracto del Comunicado de la
Conferencia Episcopal de Panama
del 11 de mayo de 1987).

COMUNICADO
A las diet de la manana del dia de 8 de Mayo del 1989 se reuni6 el Consejo Presbiteral de David con la asistencia de los Senores
Ohispos Nunez, Lewis v los Sacerdotes que to intcgran v se procedi6 a la redacci6n del siguente Comunicado del Consejo Presbiteral de David sobre la Muerte del Reverendo Padre NICOLAS VAN
KLEEF de la Comunidad de los Padres Paulinos.
1. - En Santa Marta, Bugada, el dorningo siete de mayo del 1989
en horas de la manana, mientras el Padre Nico conducia su autom6vil, acompanado del j6ven Isaac Gonzalez, su avudante, Ilamaba,
como siempre to hacfa, per su autoparlante, a la feligresia a la Santa
Misa. Fue interceptado por un miembro armado de las Fucrzas de
Defensa, que ocup6 el asicnto trascro del vehiculo y procedi6 a
encanonarlo con su arrna, indicandole se dirigiesa at cuartel de ]as
Fuerzas de Defensa de la localidad.
Mientras el P. Nico obedecia la orden para dirigirse at cuartel, cl uniformado procedi6 a cargar su arma con la que le encarion6
nuevamente.
Dcspues de haber recorrido unos metros, de donde ya se divisaba el cuartel, dispar6 su arma, hiriendole gravemente en la cara,
en el ]ado derecho. En cl propio autom6vil del sacerdote, los mismos miembros de las Fuerzas de Defensa conclujeron at P. Nico at
Hospital Regional Rafael Hernandez Loeches de David, a dondc
lleg6 inconsciente y fue atendido y operado de urgencies. A pesar
de los ingentes esfuerzos que rcalizaron los medicos para salvar
su vida, el P. Nico fallcci6 aproximadamente a las diez de la manana,
del 8 dc Mayo del 1989.
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P. NICOLAS VAN KLEEF.
Extendemos nuestra condolencia a sus cohermanos los Padres
Paulinos, a sus familiares y los Ficles de las comunidades donde
trabajo con tanta entrega y generosidad.
3. - El Reverendo Padre Nicolas Van Kleef, de la Congregacion
de la Mision, (Padres Paulinos) habia nacido en Holanda el 18 de
Abril de 1937. Ordenado Sacerdote el 19 de Marzo del 1963, trabajo pastoralmente en Guatemala y desde el ano de 1965 en las Diocesis de Veraguas Y Chiriqui. Sus t ltimos 22 aros los paso en una
silla de ruedas a consecuencia de un accidente automovilistico
sufrido en Veraguas. Su invalidez no le impidio rcalizar su apostolado sacerdotal con mucho celo y entrega personal, especialmente
con los pobres. Su vida es un ejernplo para todos nosotros.
4. - Reprobamos este vil asesinato y hacemos responsables del
mismo a las Fuerzas de Defensa.
Reprobamos asi mismo el que se haya intimidado a nuestra
pacifica e indefensa poblacion entregando armas tan mortiferas
a personas inmaduras e irresponsables, que puedan llevar a consecuencias imprevisibles. Hoy llenan de luto a Nuestra Iglesia Chiricana.
5. - Esperamos que so Sacrificio sea en at-as de la Construcci6n
de la Paz y de la Reconciliacion en nuestro Pais.
Que el Senor tcnga Piedad de los Responsables de este assesinato.
Sin interferir en el normal proceso legal que se sigue en estos
casos, ofrecemos, a nombre de Dios, el perd6n a los responsables
de este hecho que enluta a la Iglesia v al Pais.
Pedimos a toda la ciudadania Oraciones por su eterno descanso
y la Paz de Nuestra Nacion.
Dado en la ciudad de David a los ocho dias del mcs de Mayo
de mil novecientos ochenta y nueve.
Mons. Carlos A. LEWIS, S.V.U.
Mons . Daniel E. NUIEZ
Obispo de David Obispo Coadjutor de David
Rev. Juan Alex ORO Rev. Francisco ITURBO, O.S.A.
Rev. Epifanio BASTAN, O.A.R. Rev. Teodoro RIOS, C.M.
N.B.: Oportunamente se comunicara la fecha, hora y Lugar de sus funerales.
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May 12, 1989
Most Reverend John L . MAY, D.D.
Archibishop of St. Louis
President

Very Reverend Gerard MAHONEY, C.M.
Provincial, Congregation of the Mission
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, PA /9/44
Dear Father MAHONEY:
I write to express our sympathy with you and the entire Vincentian family on the tragic killing last Monday of Father Nicolas
Van Kleef, C.M. in Panama.
The Congregation of the Mission has a long and distinguished
history of apostolic service in Panama, especially to the poorest,
which Father Van Kleef's sacrifice makes all the more luminous.
May his death be an inspiration and a source of renewed courage
for all the people of Panama.
Attached is a message which Archbishop May has just sent to
the President of the Panamanian episcopal conference. I would be
grateful if you would share our condolences with the family and
confreres of Father Van Kleef.
,Sincerely its Christ,
Reverend Robert N. LTNC1I
cc: Most. Reverend John L. MAY

TOESPRAAK BIJ DE EUCHARISTIEVIERING TER
GFDACHTENIS AAN NICO VAN KLEEF
Als Nico van Kleef rnij voor deze toespraak een advies gegeven zou hebben dan zou dat ongeveer zo geklonken hebben: Jongen er zijn zeker veel
mensen in de kerk. Dat is een heel goede gelegenheid ze vat nice to geven
en vertel dan maar jets waarop valt door to denken, ook als de dienst van
vandaag voorbij zal zijn.

Ik ken Rico van Klecf sinds September 1949 Coen wij oil verschillendedelen van het land als twaalf jarigen naar het klein seminaric Wernhoutsburg trokken, toen ver weg aan de belgische grens, om onze opleiding to
beginnen op weg naar een missionaris ideaal.
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die in heel zijn verdere leven van grote betekenis zullen zijn.
Nico had een grote wilskracht en eon stork uithoudingsvermogen en
hij trainde die bewust.
Hij liep eindeloos rondjes om zijn konditie op peil to houden en vond
dat je altijd bezig moest zijn je voor to bereiden voor straks . Zijn voorbereiding was al heel vroeg gericht op dat missionaris ideaal. Daarvoor kon
je niet genoeg doen en alle praktische kennis was meegenomen.
Een andere grondlijn was cen altijd aanwezigc drang tot apostolaat.
Hiervoor bercidde hij zich later in zijn filosofische en theologische studies
goed voor . Die vakken koesterend die hem praktisch Ickes en die technicken lerend waardoor je mensen kon bereiken . Hij deed aan radiotechnick
en vooral aan goochlelen.
Uren en dagen heeft hij getraind totdat hij twee programma ' s had van
anderhalf uur en ons hij feesten en gelegenheden als proelpubliek gebnrikte.
Hij deed het met eindeloos geduld en uithoudingsvermogen , niet gauw
tevreden net het resultaat.
Nico wend in 1963 priester gewijd en benoentd voor Centraal Anterika
waar zijn until Elias van Klccl als missionaris wcrkzaam was.

Na eon kortc periode in Guatemala kwam hij rind 1964 naar Panama
en dit land werd zijn tweede vaderland.
Zijn standplaats werd Santiago de Veraguas.
Nog nauwelijks gewend , krccg hij cen auto- ongcluk waardoor hij do
rest van zijn leven aan een rolstoel gekluistcrd zou ,.ijn.
Het was een versehrikkelijke tijd voor hem die strijd voor het levee.
lief hopen tegen de hoop in dat iets of iemand zou kunnen helpen die verlamming ongedaan to rnaken.

Met deskundige hulp voor revalidatie, met de voortdurende bijstand
van familic, vrienden en nudebroeders, maar vooral met ziin wil en zijn
uithoudingsvermogen kwam hij uit dat dicpe dal, want zijn idcaal was duidelijk: terug als missionaris naar Panama , terug om het begonnen work voort
to zetten. terung om zijn apostolaat : de mensen helpen zichzelf to helpen
en de hlijde hoodschap van Jesus Christus duidelijker in hun leven hewust
to worden.
Ik had twee keer het voorrrecht hem the bczoeken in Panama.
De ecrste keen, in 1975, was hij in Santiago. llij doceerde aan cen kollege en had veel kontakt met jongeren .'s Avonds zillend voor de deur van
zijn huis hielp hij allerlei jongelui bij hun schoolopgaven en het was cell
gezellig komen en gaan.

Daarnaast reed hij met zijn aangepaste auto naar enkele campo's voor
de eucharistic, voor katechese, vor vcrgaderingen en allerlei voormen van
hulp aan de mensen . Zeker ook om deze capesino's meer bewvst to maken
van hull eigen situatie en samen met hen wegen to vinden er uit to komen.
Bij het tweede bezoek, negen jaar later in 1984, wekte Nico in Alanjc
in de provincic Chiriqui nict ver van de plaats waar hij gestorven is.
Weer was hij aktief om op allerlei manicren vooral de jongeren en do
mensen van het afgelegen hinncnland to helpen en met grote ijver en vindingrijkhcid allerlei noden to lenigen , mensen helpen vooruit to komen, mensen aansporen initiatief to nemen.
Jarenlang heeft hij zo ondanks zijn handicap , of misschien juist dank
zij deze ,.ware beproeving , met sukses gewerkt , totdat in 1986 zijn lichamelijke konditie stork verzwakte. Ook voor zijn geest word do last to zvvaar.
Ilij wist niet nicer of hij het nog wel aan kon en vat de tockomst brengen
zou als hij nog wel aan Kon en wal de toekontst brengen zou als hij nog
zwakkcr word.
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Zo was hij lange tijd hij ons in het Missiehuis in Panningcn.
Langzaam kwam hij er weer boven op, lichamclijk en gcestelijk. Langzaam werd de rolstoel weer van tegenstandcr een noodzakellijke hulp, langzaam kwam de zint tot werken weer tcrug, de interesse in allerlei zaken.
Zodat hij voor zijn vertrek kon zeggen:

'Ik hoop dat ik nog twintig jaar krijg, want er is nog zoveel to doen'.
Wat was er nog to doen?
Terug in Panama in 1987 werkte hij in en rond de stad
Concepcion voornamelijk onder campesino's. Opnieuw sl imuleerde hij allerlei aktiviteiten en trachtte bijvoorbecld een bibliotheekje op to zetten
voor Iccrlingen die geen schoolboeken konden betalen.

Hij werkte met plezier nice binnen het pastorale plan van die streek
om samem kerk to zijn: orn als leken, priesters, religieuzen samen te werken aan een rechtvaardiger wcreld,ook een rechtvaardiger wergild in het
achterland van Chiriqui.
In vole beraads lagingen met de mcnsen, in artikeltjes in bisdomblad
en het blad van de gerneenschappen, altijd was hij bezig'iets mee to geven'.
Zclfs in zijn goochelvoorstellingen trachtte hij met korte opmerkingen het
publiek aan het denken to zetten.
En dan op 7 mci, vcrkiezingsdag in een onrustig land, komt hij met ziin auto met geluidsinstallatie in Santa Marta. Juist als op andere zondagen
kondigt hij per luidspreker de cucharistieviering aan in die veruitgespreide dorpen waar de tijd geen rol speeit en er gcen klokken zijn orn the luiden. Zo weet iedereen dat de pater er is. Men bevicelt hem the stoppen, de
deur wordt open gegooid en een joinge militair schiet hem in zij gezicht
om hem to doden.

Waarom meent de ene mens de andere mens to moetcn doden?
Was het in opdracht of uit haat, of was het in paniek, dat een werloze
man in het gezicht werd geschoten, of gebeuren doze dingen altijd in een
klimaat dat politick verziekt is, of als eigcnhelang en korruptie hoog in het
vaandel staan, of in een maatschappij waarin een arme steeds armer wordt
en het recht ophoudt daar waar geen geld is, daar waar nog slechts het recht
van de sterkste geldt, het recht van het zinloze geweer.
Toen wij in 1963 pricster werden gewijd, kozen wij op het gebruikelijke gedachtenisprentje een tekst uit het evangelic van St Jan dat zojuist is
voorgelezen:

'Niet gij hebt mij uitgekozen maar Ik u, en ik heb u de taak gcgcven
op tocht to gaan en vruchten voort to brengen die blijvend mogen zijn'.
Hoewel Nico niet een man was van grote woorden of van religious theater, wist hij zich, denk ik, heel sterk uitgekozcn. De tocht was ver, naar
Panama.
Zijn reismiddel word wijn rolstoel.

De vruchten van blijvende waarde, wie zal zc tcllen. Zij moeten groeien in levende mensen, die ze op hun beurt weer vender dragon tot hell van
al len.
Nico heeft lang en veel gewerkt. Hij had het zo druk dat hij onlangs
schreef: 'Ik maak het goed, ik heb het zo druk dat ik geen tijd heb orn aan
mijn gezondheid to denken'. Ilij had nog to doen voor 20 jaar.
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ontmoedigend mocilijk, maar tegelijk ook fascinerend en leventbrengend
voor die het mag doen voor die eindeloos vole mcnsen die 'zonder herder'
zijn.

Morgen is het Pinksteren. Het feest van de Geest des Hcren die alien
bezielt en die leven brengt ook daar waar verschrocic(, verscheurd en gedood schijnt to zijn.
Wij hoorden Ezechiels visioen van de vallei der dode bcenderen. Een
troosteloze, levenloze vlakte liggend zonder hoop dat ooit het leven er zal
wederkeren.
En dan blijkt Gods adern sterk genoeg to zijn om warmte to geven en
nieuw leven zodat de dude beenderen weer samen komen, zich weer samen
voegen tot mcnsen en het dal van de dood vcrandcrt in een nieuw land van
levenden.

Je hebt van die momenten waar je je voelt staan voor die akelig lege
vallei, waar geen geluid meer klinkt en alles is verstild.
Ook in Nico's leven kwamen die momenten voor.
Hij wist tc overleven.
Nu hij is vermoord staan zijn campesino's van Santa Marta voor die
vallei en wij...

Moge Gods Gecst ook hen en ons beadernen, verlaten en verdrietig, verslagen , boos en opstandig als wij zijn, opdat wij alien levcn.
In de evangelielezing van St Jan staat:
'Geen groter liefde kan iemand hebben dan doze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden'.
Nico heeft zijn leven gegeven,
niet slechts die cnc bozo dag,

maar at die vole dagen en jaren die zich aaneenrijen in wisseling van
good en kwaad.
Moge zijn (even vrucht dragen voor ons alien.
En moge deze Eucharistic dank zijn dat hij,
die Jesus een van zijn naastc vricndcn noemt,
een van de onzen was,
en nu leeft voor altijd.
Victor GROETELAARS, C.M.
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Las Voluntarias AIC de America Latina, por este conducto, expresamos nuestra solidaridad y profundo dolor v nos unimos at homenaje que rinde la Revista CLAPVI at Padre Nicolas Van Kleef C.M.
- Que so vida sea tin ejemplo de tenacidad, de vencintiento
de las propr-ias limitaciones; que asi Como la invalidez fisica no impidio at Padre Nicolas vivir en el servicio, la invalidez moral no nos
impida consagrarnos con valentia at servicio de los pobres,
- Que sit muerte, a manor tie on miembro de las fuerzas arinadas de Panamd, sea Para todas las voluntarias AIC' N. Para todos los
miembros de la Familia Vicentina, tina muestra clara tie to que significa cornprometerse en la htisqueda tie la verdac! v en la lucha contra las estructuras generadoras de injusticia v opreston,
- Que cada Voluntaria A IC en el mundo v concretarnente en
America Latina contribuvamos a hacer de la muerte del Padre Van
Klee f, "buena noticia v no mala noticia
• por ha her sembradu en nosotras la sentilla del valor,
• de la verdadera mision profetica,
• del repudio camprornetido hasta el extremo, de todo to que
nos opr-ime v nos aleja del Reino de Dios.
Los pobres con quienes trabajarnos, las Voluntarias AIC, nos
unimos con esperanza v en oracion a su dolor, que esperarnos poder
trausforrnar en campromiso de t'ida.
Patricia P. de Nava
Vicepresidenta lnternacioual
Responsable de America Latimi

Carla recibida en Roma y dirigida a
P. Richard McCuIIen
Superior General de la C.M.;
P. Alvaro Quevedo C.M.
Seretario de CLAPVI;
Padres del la Mision
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